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ﻣﻠﺨّﺺ:
ﺳﻞ إﺿﻤﺎر اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻌﻴﺪا ﻋـﻦ اﻟﻌﻠـﻦ واﻹﻓﺼـﺎح ،ﻏﺎﻳـﺔٌ وﻣﺴـﻌﻰ ﻳﻌـﻮُ ل
إ ن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺨﻔﺎء وﺗﻮ 
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺒـﺪ ع؛ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻟﻔَـﺮادة ﻓـﻲ اﻟﻌﻤـﻞ واﻻﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴـﺮ ،وﺿـﻤﺎن ﻋـﺪم اﻧﻔـﻼت اﻟﻘـﺎرئ ﻣـﻦ
ﻗﺒﻀــﺔ اﻟــﻨﺺ ،ﺑﺤ ًﺜــﺎ ﻋــﻦ ﻣﻌ ًﻨــﻰ ﻣﻀــﻤﺮ ﺧﻔ ـ ﻲ ،ﻻ ﺻــﻠﺔ ﻟــﻪ ﺑــﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻈــﺎﻫﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻄﺢ ،ﺳــﻮا ٌء ﺗﻌ ّﻠــﻖ ﻫــﺬا
ﻂ أو ﻓـﺮاغ أو ﺗـﺮﻗﻴﻢ ﻣــﻦ
ﻆ أو إﺷـﺎر ٍة أو رﻣـ ﺰ ﻣــﻦ ﺣﻴـﺚ )اﻟﻠﻐـﺔ( ،أم ﺟـﺎء ﻣﺮﺳـﻮﻣﺎ ﻣﺘﺨﻔ ﻴــﺎ ﺑﺨـ 
)اﻟﻤﻀـﻤﺮ( ﺑﻠﻔـ ٍ
ص ،ﻻ ﻳﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻨـﺎول اﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻚ
ﺣﻴﺚ )اﻟﺼﻮرة( اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻨﺎ ﺗﺤﻘﻴـﻖ إﻧﺠـﺎزٍ أدﺑـ ﻲ ﺧـﺎ 
ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺰال رﻗﻌﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،وﺗﻠ ّﻘﻒ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إدراﻛﻴﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ.
ﻟﺬا ،ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺗﺼ ﻮر ﺟﻠ ﻲ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨـﻰ ﻓـﻲ )اﻟﻮﺟـﻪ اﻷول( ﻟـﻪ ـــ
داﺋـﺮا ــــ ﺑﻤﺤــﻮر اﻟﺤﺮﻓﻴــﺔ اﻟﻈــﺎﻫﺮة ،واﻟﺘﺮﻛﻴــﺐ اﻟ ﻤ ـﺘﻘﻦ ﻟﻸﻟﻔــﺎظ واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻜﺜﻴــﺮة اﻟﻘــﺮب ﻣــﻦ اﻟﻮاﻗــﻊ ،واﻟﻘﻠﻴﻠــﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎج إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ،و)اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻨﻪ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻮﺟﻪ
إﻟــﻰ اﻟﺨﻠﺨﻠــﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ ﻟﻠﺘﺮاﻛﻴــﺐ واﻟﺨــﺮق اﻟ ﻤ ـﺘﻘﻦ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت .ﻟــﺬﻟﻚ ﺣﺎوﻟــﺖ ﻫــﺬه اﻟﺪراﺳــﺔ ،ﺗﺘﺒــﻊ ﺣﺮﻛﻴــﺔ ﻫــﺬا
ت ﻓﻴﻬــﺎ أن إدراك اﻟﻤﻌﻨــﻰ ﻻ ﻳﻜــﻮن
اﻟﻤﻌﻨــﻰ ﺧﺎﺻـ ًﺔ )اﻟﻮﺟــﻪ اﻟﺜــﺎﻧﻲ( ﻣﻨــﻪ ،ﻋﺒــﺮ رﺣﻠ ـ ٍﺔ ﻓﻜﺮﻳـﺔٍ واﻋﻴـ ٍﺔ ﻋﻤﻴﻘــﺔ ،أ ّﻛــﺪ ْ
ت اﻟﻤﻘﺼﻮد؛ اﻟﺘﻤﺎﺳﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎل واﻟﺘﺬوق اﻷدﺑﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ،
ب ﻛﺜﻴﺮة ،أد ْ
ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺣﺼﺮا ،ﺑﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺴﺎر 
وﺗﻐﻠﻴﻔًﺎ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮد؛ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
اﻟﻜﻠﻤــﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴــﺔ :اﻹﻇﻬــﺎر واﻹﺿــﻤﺎر ،ﺧﻔــﺎء اﻟﺪﻻﻟــﺔ ،ﺛﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﻠﻔــﻆ واﻟﻤﻌﻨــﻰ ،اﻟﻮﺿــﻮح واﻟﻐﻤــﻮض ،ﺳــﺒﻞ
اﻟﻌﺮب ﻟﻺﺿﻤﺎر.
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اﻟﺤﻨﻮش

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ــ )أدوات اﻹﻇﻬﺎر وآﻟﻴﺎت اﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ(
ــ أوﻟًﺎ :ـــــ اﻟﻤﺎﻫﻴﺔ واﻟﺪواﻋﻲ :ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻗﻮام اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﻨﺎس ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ أﺳﻪ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋِﻤﺎد اﻟﻮﺿﻮح ،وﺗﻮﺧﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وإﺻﺎﺑﺔ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،دون ﻛﺪ
ذﻫﻨﻲ أو ﻣﺸﻘﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،وﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﻐﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ،ذﻟﻚ ﻷن
اﻟﻠﻐﺔ )ﻧﺘﺎج اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﻠﺴﺎن ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ؛ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ أﻓﺮاده
ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻠﻜﺔ( ،1وآﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،ﺗﻌﻨﻲ )أن اﻟﻤﺮﺳِﻞ ﻳﻮﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ
إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ؛ وﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎ ﺗﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺳﻴﺎﻗﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻷن
ﻳﺪرﻛﻪ اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ،وﻳﻘﻀﻲ ﺳﻨﻨًﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛًﺎ أو ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ واﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ،وﻳﻘﺘﻀﻲ
اﺗﺼﺎﻟًﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ(2؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ،
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﻳﺠﺎد اﻟﻔﻮارق اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه )اﻟﻠﻐﺔ( اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،واﻟﻤﺘﺮﺳﺨﺔ ﻓﻲ أذﻫﺎن ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ،وﺑﻴﻦ )اﻟﻜﻼم( اﻟﺬي ﻳﻐﺘﺮف اﻟﻔﺮد )إن أراد اﻟﺨﻮض ﻓﻴﻪ( ﻣﻦ ـ اﻟﻤﻌﻴﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ ـ
ﻟﻴﺼﻴﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت أﻟﻔﺎﻇًﺎ ،وﻳﺼﻮﻏﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؛ ..ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺻﻮرة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻔﺮدة
ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،أو ﺻﻮرة ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻔﺮدة ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺪﺗﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ ،واﻟﺼﻮرة داﺋﻤﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.3(...
ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،أن ﻟﻠﻜﻼم ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ )أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺎدي وﻫﻮ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ ،واﻵﺧﺮ ﻋﻘﻠﻲ وﻫﻮ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﻴﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ ﺧﻄﻴﻦ ﻣﺘﻮازﻳﻴﻦ( ،4ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻷول
ﺑﻤﺴﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ )اﻟﻠﻐﺔ( ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ واﻹﻓﻬﺎﻣﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑــ )اﻟﻜﻼم(
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎء ،وذﻛﺎء اﻟﻤﻮاءﻣﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻆ وﻛﻞّ
أﺻﻨﺎف اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎه ،وإذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس )ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺒﻴﺮ وﺗﻮاﺻﻞ؛ ﻓﺈن اﻹﺑﺪاع
)اﻟﻠﻐﻮي( اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺴﻖ ﻟﻐﻮي ﻣﻌﻴﻦ ،ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜّﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺎ
ﻳﺴﻤﻴﻪ )ﺳﻮﺳﻴﺮ( ﺑـ ـ )اﻟﻜﻼم(( 5اﻟﺬي ﻳﺸﺘﺮط وﺟﻮده ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻹﺑﺪاع ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت،
واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰﻟﻪ وﺗﻨﻘﻞ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ واﻹﻓﻬﺎم ،إﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺨَﻠﻖ واﻹﻳﺤﺎء ،وﺑﻠﻐﺔ
)ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺈﺑﺮاز رؤوس اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻔﻮ وﺗﺴﻮد اﻟﺠﻤﻠﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،وإﺟﺰاء اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،ﻓﺈﻣﺎ أﻧّﻪ ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ داﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ،واﻹﺷﺎرة ،وإﻣﺎ أﻧّﻪ ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ وﻳﺘﺮك ﻟﻠﺬﻫﻦ ﻋﻨﺎء اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ(.6
وﻣﺎ ﻳﺨﺪم ﻣﺴﺎر ﺑﺤﺜﻨﺎـ ـ ﺗﺤﺪﻳﺪا ـ ـ اﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻔﻜﺮي
واﻟﻠﻐﻮي واﻟﻤﻌﺘﻨﻲ دوﻣﺎ ﺑ ـ )ﻛﻼم اﻟﺬات اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ،ﻓﻬﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ وﻟﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﻠﺴﺎن،
وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﻟﻨﺎﺷﺊ ،واﻟﻤﻨﺸﺊ ﻣﻌﺎ ،ﻳﺸﻮش اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﺋﺪ ،وﻳﺰﻟﺰل ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﺑﻞ
أﻧﻪ اﺧﺘﺮاق داﺋﻢ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ،وﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺠﺎوز )وﺣﺪة( اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﺋﺪ
اﻟﻤﻮروث( 7ﻣﻌﺘﻨﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺮزه اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻣﻦ ﻣﺠﻬﻮدٍ ﻟﻐﻮي ﻣﺜﻴﺮ ﺗﻜﻤﻦ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺬب ،واﻟﻜﺪ،
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أدوات اﻹﻇﻬﺎر وآﻟﻴﺎت اﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ

واﻻﻧﻔﻌﺎل ،وﺑﻠﺴﺎن ﻟﻐﺔٍ ،ﺗﺨﺺ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺬات وﺣﻮاراﺗﻬﺎ اﻟﻤﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺲ ،واﻟﻤﻐﻤﻮرة ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ،
واﻟﻤﺪرﻛﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﺘﻒ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺗﺮات ،ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻣﻦ اﺳﺘﺜﺎرة اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺤﺲ
ﻣﻌﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ وﺻﻔﺖ ﺑﻠﻐﺔ اﻹﻓﻬﺎم واﻹﻳﻀﺎح اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن )اﻟﺸﻌﺮ /اﻟﻜﻼم ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ،
واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﺰﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻢ وﻣﻦ )أﺟﻞ ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺗُﺪرك ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ( ،ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ أن اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ
ﻛﻼم وﻛﻼم ،ﻣﻊ أن اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎن اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮر واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻐﺔ(،8
أو ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﺴﺐ )ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﻴﻘﺔ )ﻟــﻔﺎﻟﻴﺮي( ﻟﻐﺔ داﺧﻞ ﻟﻐﺔ) ،وﻧﻈﺎم ﻟﻐﻮي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ
أﻧﻘﺎض اﻟﻘﺪﻳﻢ ،وﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻧﻤﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،إﻧﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ
ﻋﺒﻮرﻫﺎ ،إذا ﻛﺎن ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﻮل ﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻪ اﻟﻠﻐﺔ أﺑﺪا ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ(.9
وﺣﻘﻴﻘﺔ ،ﻓﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﻐﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،ﻳﻘﺘﻀﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ واﻋﻴﺎ ﻷدوات
اﻟﻠﻐﺔ ،وﻷﺳﺲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ اﻻﺗﺴﺎع ﻓﻲ )اﻟﻤﻌﻨﻰ( ،واﻹﻳﺠﺎز ﻓﻲ )اﻟﻠﻔﻆ( ،وﻟﻢ ﻳﻐﻔﻞ اﻟﻌﺮب ـــ
ﻣﺆﻛﺪا ــ زواﻳﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن ﻫﺬا ،وﺷﺄن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﻼم اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪﻫﻢ ،ﻓﻬﻲ
ﺑﺤﺎﺟﺔ وﻓﻖ ـ ـ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ـ ـ إﻟﻰ )ﻃﺒﻊ إذا ﻗﺪﺣﺘﻪ وري ،وﻗﻠﺐٍ إذا أرﻳﺘﻪ رأى ،ﻓﺄﻣﺎ وﺻﺎﺣﺒﻚ ﻣﻦ ﻻ
ﻳﺮى ﻣﺎ ﺗﺮﻳﻪ ،وﻻ ﻳﻬﺘﺪي ﻟﻠﺬي ﺗﻬﺪﻳﻪ ،ﻓﺄﻧﺖ رام ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻣﻰ ،وﻣﻌﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺟﺪوى،
وﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﻻ ذوق ﻟﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗُﻔﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺆت اﻵﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ
ﻳﻔﻬﻢ( ،10وﻣﺎ )آﻟﺔ اﻟﻔﻬﻢ( اﻟﺘﻲ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻫﺬا ،إﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻴﻦ
اﻟﻘﺎرئ وﺗﻤﻜّﻨﻪ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف ﺧﻔﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺗﺤﺮي دﻻﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮﺟﻴﺰ ،وﻓﻖ ﻗﻮى ﺳﻤﻴﺖ
ﻋﻨﺪ ـ ـ اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ ـ ﺑ ـ ـ )اﻟﻘﻮى اﻟﺼﺎﻧﻌﺔ(اﻟﻤﺘﻮﻟﻴﺔ )اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺿﻢ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء اﻷﻟﻔﺎظ ،واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ،
واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت اﻟﻨﻈﻤﻴﺔ ،واﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ،واﻟﺘﺪرج ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ،وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻮﻟﻰ ،ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻠﺘﺌﻢ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺎت ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(.11
ﻟﺬا ،ﻓﻮاﺟﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،وﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺮد واﻹﺑﺪاع ،ﻫﻮ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻏﻤﺎر ﻫﺬه اﻟﻠﻐﺔ؛
ﺳﻌﻴﺎ وﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺑﻨﺎء ﺧﺎص ﺗﺘﻮاﻟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وﺗﺘﻨﺎﺳﻞ؛ ﻟﻮﻻدة ﺧﻠﻖ أدﺑﻲ آﺧﺮ
ﻳﺘﺠﻪ ﺑﺨﻄﻮاﺗﻪ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻧﺤﻮ ﻋﻼﻗﺎت ،وﺗﺮاﻛﻴﺐ وﺻﻮر ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻃﻮرﻫﺎ اﻷول ،واﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺪارٍ
أرﺣﺐ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻜﻦ دون اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻌﺒﺚ ،ودون اﻟﻬﺪم واﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻷﺳﺲ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻓﻌﺒﻘﺮﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ )ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ أ ﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺄﻟﻮف ،أو ﺑﺸﻜﻞ أﺻﺢ،
ﺗﺴﻤﺢ وﺗﻘﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻊ أو ﻣﺄﻟﻮف ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أﺑﺪا ﺑﺎﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ،وﻫﺬا ﻧﻈﺎم ،وﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪ وﺧﺎص ﺟﺪا(.12
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اﻟﺤﻨﻮش

وﻫﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﻴﺰ اﻹﻳﺤﺎء اﻟﻔﻜﺮي ،واﻟﺘﺨﻴﻞ اﻟﺬﻫﻨﻲ؛ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﻷﺧﺮى
ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮارﻳﺔ ﺧﻠﻒ أﻗﻨﻌﺔ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺤﺪث ،وﻧﺘﻜﻬﻦ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،وﻧﺪرك اﻟﻤﻌﻘﻮل،
ﻋﺒﺮ اﻟﻼﺣﻘﻴﻘﺔ واﻟﻼﻣﻌﻘﻮل ،واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﻤﺆدى اﻟﻔﻜﺮة ـ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ـ ﻛﺎﻣﻨﺔٌ ﻓﻲ ﻧﺒﺬ اﻟﺘﺠﻠّﻲ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ،
واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﻔﺎء واﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺳﻌﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺬة واﻟﺠﻤﺎل ،وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ واﻹﺛﺎرة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮي
اﻟﻔﻜﺮة واﻟﻤﻘﺼﺪ ،وﺑﺨﺎﺻﺔٍ أن اﻟﻨﻔﺲ إذا آﻧﺴﺖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﺎد )ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻗﻞّ ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﻟﻪ ،واﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻤﺨﺘﺮع راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺘﺮع ﻟﻪ وﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺒﻴﻦ ﻋﻦ ذﻛﺎء ذﻫﻨﻪ وﺣﺪة ﺧﺎﻃﺮه(..
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وﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻄﻦ

إﻟﻴﻪ )اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ( ـ ـ أﻳﻀﺎ ـ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺻﻴﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام ،وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ )ﺟﻨﺲ اﻟﻤﺰﻳﺔ( اﻟﺘﻲ
ﻫﻲ ﻣﻦ )ﺣﻴﺰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ دون اﻷﻟﻔﺎظ وإﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﻊ ﺑﺈذﻧﻚ؛ ﺑﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻘﻠﺒﻚ،
وﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻔﻜﺮك ،وﺗﻌﻤﻞ روﻳﺘﻚ ،وﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻘﻠﻚ ،وﺗﺴﺘﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻬﻤﻚ( ،14وﻛﻞ ﻣﺪاوﻻت
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﺣﻮل ﺟﺪﻟﻴﺔ )اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ( ،ﺗﻜﺸﻒ ﻣﺼﺮةً ،ﻋﻠﻰ أن ﻓﻲ اﻟﻨَﻈْﻢ ﻃﺎﻗﺎت ﻛﺜﻴﺮة ،وأﺑﻌﺎدا
ﻣﺒﻬﺮة ،ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻮﺻﻒ ،واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺬي ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺛﺒﺎت
واﻟﺘﻮاﻓﻖ ،ﻣﻔﺮﻗًﺎ ﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ،ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ )اﻟﻤﻌﻨﻰ( و)ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ( ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻐﺎﻳﺔ ،واﻟﻤﻮﻗﻒ
ذاﺗﻪ ﻋﻨﺪ )اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ( أﻳﻀﺎ ،اﻟﺬي ﺻﻴﺮ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻪ ووﻓﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻤﻌﻨﻰ /ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﻤﻌﻨﻰ( ﺑـﻘﻮﻟﻪ) :ﻟِﻨﺴﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺘﻦ اﻟﻜﻼم وﻧﻔﺲ ﻏﺮض اﻟﺸﻌﺮ )اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻷُول(
وﻟﻨﺴﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﻦ اﻟﻜﻼم وﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮض وﻟﻜﻨﻬﺎ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ أو اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻋﻠﻴﻬﺎ..
ﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻹﻳﺮادﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎﻛﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻷُول ...اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺜﻮاﻧﻲ(
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راﺳﻤﺎ أﺑﻌﺎد

اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ ،ﻓـ )اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻷُول( ﻣﺎ )ﺗﻌﻠّﻖ اﻟﻤﺘﺼﻮر ﻓﻴﻪ
ﺑﺸﻲء ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻢ أن ﻳﺮﺗﺎﺣﻮا إﻟﻴﻪ ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ أن ﺗﻮرد أواﺋﻞ وﺗﻮرد
ﺛﻮاﻧﻲ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻠّﻖ اﻟﺘﺼﻮر ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺷﻲء ،ﻻ ﺗﻌﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر( .16وأدرك )اﻟﺠﺎﺣﻆ(
ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،أن ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ،ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﻼزﻣﺔ
اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ،وأن) ﻛﺸﻒ ﻗﻨﺎع اﻟﻤﻌﻨﻰ( ﺑﺄﺻﻨﺎف اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺮﻫﻮن) ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ،وﻏﻴﺮ ﻟﻔﻆ ،ﺑﺨﻤﺴﺔ
أﺷﻴﺎء ﻻ ﺗﻨﻘﺺ أو ﺗﺰﻳﺪ :أوﻟﻬﺎ اﻟﻠﻔﻆ ،ﺛﻢ اﻹﺷﺎرة ،ﺛﻢ اﻟﻌﻘﺪ ،ﺛﻢ اﻟﺨﻂ ،ﺛﻢ اﻟﺤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ
ﻧﺼﺒﺔ(
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ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪه )ﻣﺴﺘﻮرة ﺧﻔﻴﺔ ،وﺑﻌﻴﺪة وﺣﺸﻴﺔ ،وﻣﺤﺠﻮﺑﺔ ﻣﻜﻨﻮﻧﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻗﺪر

وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ وﺻﻮاب اﻹﺷﺎرة وﺣﺴﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎر ودﻗﺔ اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻳﻜﻮن إﻇﻬﺎر اﻟﻤﻌﻨﻰ ،واﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﻔﻲ ﻫﻮ )اﻟﺒﻴﺎن(( ،18ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺰاوﻳﺔ ،ﻛﺎن اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣﺎم آﻓﺎق،
34
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أدوات اﻹﻇﻬﺎر وآﻟﻴﺎت اﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ

ودراﺳﺎت أدﺑﻴﺔ ،وﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻓﻲ ﻧﻤﻄﻴﺔ ﺑﺤﺜﻬﺎ وﺗﻘﺼﻴﻬﺎ ﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺟﺪاﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﻤﻴﺎت )اﻟﻤﻌﻨﻰ/
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ( أو)اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻷول /اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺜﻮاﻧﻲ( أو )اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ /اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﻔﻲ( وﺳﻌﻴﻬﺎ
اﻟﺪؤوب ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮد وﻋﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﻋﻜﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ أﻓﻜﺎرﻫﺎ وإﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف
اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻓﺈن ﻓﺤﻮى اﻟﻘﺼﺪ؛ ﻛﺎن ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ ذاﺗﻪ ،ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜّﺮ واﻟﺘﺪﺑﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ،
وﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﺎ ﻛﺎن داﺋﺮا ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ )اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ( ،ﻓﻲ
ﺗﺜﺒﻴﺖ أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ وإﻃﻼق ﺗﻔﺎﺳﻴﺮﻫﻢ ،ﻓﻘﺪ ﻧﻈﺮوا إﻟﻰ )اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ( ﻣﻦ زاوﻳﺘﻴﻦ اﻋﺘﻨﺖ اﻷوﻟﻰ،
ﺑﺎﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﺎم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﻨﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﺑﺎﻟﺘﺄوﻳﻞ واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻟﻮل ،اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎرج
ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﻄﺎﺑﻘﻪ اﻷول ،وﻳﻘﺎﺑﻞ )اﻟﻈﺎﻫﺮ /اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ( ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ) ،اﻟﺒﺎﻃﻦ  /اﻟﺘﺄوﻳﻞ( اﻟﺬي ﻳﻌﻮل
ﺑﻤﺮاﻣﻴﻪ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﺎﻳﺎ وﻧﻮاﻳﺎ ا ﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ،ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن دﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻨﺪﻫﻢ
)ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺬواﺗﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺼﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ وإرادﺗﻪ ،واﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم دﻻﻟﺘﻪ ،إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن دﻻﻟﺘﻪ
ﻟﻔﻈﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻟﻔﻈﻴﺔ ،واﻟﻠﻔﻈﻴﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻪ اﻟﻠﻔﻆ ،وﻫﺬه دﻻﻟﺔ
اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ .وأﻣﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ دﻻﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰام وﻫﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ وذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻪ ﻻزم
ﻣﻦ ﺧﺎرج (...
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أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ وﺗﺄﻣﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد ،ﻓﺘﻜﺎد ﻻ ﺗﺨﺮج

ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮي اﻷﻣﻮر ،واﻷﺧﺬ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ وراء اﻟﻘﻮل أو اﻟﻠﻔﻆ ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟ ﻈﺎﻫﺮة ﻋﻨﺪﻫﻢ )ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻠﻪ اﻟﺸﺮع وﻫﻮ اﻟﻐﻴﺐ اﻟﻤﺠﻬﻮل ،أو
ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ اﻟﺒﺎﻃﻦ اﻟﺨﻔﻲ ،وﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺎﻃﻦ ،ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺮف ﺑﻬﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮ،
ﺳﻮاء ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،أم اﻟﻌﻘﻞ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﺑﻮﺳﺎﺋﻂ أﺧﺮى :اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺤﺪس
واﻹﺷﺮاق واﻟﺮؤﻳﺎ  ...ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ،أو ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ
ﻳﻘﺎل ،ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﻗﻮﻟﻪ ،إﻧﻬﺎ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻣﺾ اﻟﺨﻔﻲ ،اﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻫﻲ(

20

وإذا ﻛﺎن ﻣﺪار اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪ

أﻫﻞ اﻷﺻﻮل واﻟﺘﺼﻮف ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺒﻮاﻃﻦ ﻻ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر واﻷﻟﻔﺎظ ،ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ
اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ــــ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﻌﺮاء ـ ـ ﻣﺘﺠﺴﺪ ﺑ ـ )اﻟﻮﺿﻮح واﻟﻐﻤﻮض( وﺑ ـ )اﻟﺘﺠﻠﻲ واﻟﺘﺨﻔﻲ( ،وﻣﺎ
ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ )اﻟﻤﻀﻤﻮن( إذا ﻣﺎ أراد ﻫﺆﻻء اﻟﺪارﺳﻮن ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻟﺐ )اﻟﺸﻜﻞ(
ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺑﺎﻹدراك ،واﻟﻔﻄﻨﺔ ،وﺗﺘﺒﻊ ﺧﻴﻂ اﻟﻤﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ اﻟﻘﻮل وﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻮارﻳﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻣﺎ
ﻣﺴﻤﻰ )اﻹﻇﻬﺎر واﻹﺿﻤﺎر( ـ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ـ ﺑﺨﺎرج ﻋﻦ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻘﺼﻲ وﻋﺪم
اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑ ـ )اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة( ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﺪى ﻋﻠﻰ )ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أوﻟﻴﺔ أو ﻣﺮادﻓﺔ
35
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اﻟﺤﻨﻮش

ﻟﻠﻈﻬﻮر ،ﺑﺪون ﻣﻌﺎرﺿﺔ )اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة( ﺑـ )اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ( ﻳﺴﺘﻌﺼﻲ إدراك اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ( .21وﺗﺤﺮي اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻨﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻬﺬه اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت ،اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻣﻦ )اﻟﻤﻌﻨﻰ(
ﻣﺤﻮرا ﺗﺪور ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺨﻮض ،وﻣﺎ )اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ( اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ ،واﻟﻈﺎﻫﺮة ،و)اﻟﺒﻨﻰ
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ( اﻟﻤﻀﻤﺮة ،واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮ ،واﻟﺤﺪس ،واﻟﺘﺨﻤﻴﻦ ،ﻋﻨﺪ اﻷﻟﺴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻐﺮب ،إﻻ
ﺻﻮرة ﻧﻤﻄﻴﺔ وﻟﺪت ﻣﻦ رﺣﻢ دراﺳﺎت اﻟﻌﺮب ،ورﺣﻢ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ اﻟﻨﻴﺮة ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻻ ﻳﻨﻜﺮ )أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ
ﻛﻼﻣﻬﻢ ـ ـ اﻟﻌﺮب ـ أﺻﻮلٌ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻔﻮظٍ ﺑﻬﺎ ،إﻻ إﻧﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻘﺪرة وﻫﺬا واﺳﻊ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮ(.22
ﻓﻲ ﻏﻤﺎر اﻟﺸﺄن ذاﺗﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻓﻄﻦ اﻟﻌﺮب ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ )اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ( ،وأدرﻛﻮا أن ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻹﺑﺪاع
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ،ﻻ ﺗﻌﻨﻲ إﻃﻼﻗًﺎ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺑﻞ إن ﻫﻨﺎك آﻟﻴﺎت ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻧﺒﺎﻫﺔ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ،وﻳﻘﻈﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻒ إﺷﺎرات اﻟﻤﻌﻨﻰ دون اﻟﺮﻛﻮن إﻟﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ اﻟﻤﻼﺻﻖ ﻟﻪ،
ﻓﻜﺎن إﺻﺮارﻫﻢ وﺟﻞّ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻳﻮﻣﺊ إﻟﻴﻨﺎ ﺑﺄن )اﻷﻟﻔﺎظ ﺧﺪم ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ( ،وﻫﻲ أﻣﺎﻣﻨﺎ )ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻄﺮﻳﻖ( وإن اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎص )اﻟﻤﻌﻨﻰ( ،واﻗﺘﻨﺎص دﻻﻟﺘﻪ ،ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻋﻮﻣﻞ ﻫﺬا )اﻟﻤﻌﻨﻰ(
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أ ﻧﻪ )اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﺪﻫﺎ اﻟﺬﻫﻦ ﻟﻔﻈًﺎ ،أو ﺟﻤﻠﺔ ،أو رﻣﺰا ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز( ،23وﻻ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن )ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺸﻲء ،وﻣﻌﻨﺎﺗﻪ واﺣﺪ ،وﻣﻌﻨﺎه ،وﻓﺤﻮاه ،وﻣﻘﺘﻀﺎه ،وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻛﻠّﻪ ،ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ( ،24ﺑﻞ أن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻳﻜﻮن ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ )ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻠﺴﺎن ﻓﻴﻪ
ﺣﻆ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ( ،25وﻳﺨﺎﻃﺐ اﻟﻌﻘﻞ ،وﻳﻮﻗﺪ اﻟﺬﻫﻦ ،وﻳﺜﻴﺮ اﻟﻨﻔﺲ ،وﻣﺎ اﻷﻟﻔﺎظ
وﻓﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ إﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺻﻮره اﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ )ﻓﻼ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ
ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻔﻆ ،ﻷن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻘﻞ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻫﻰ ،واﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﺮوف ،واﻟﺤﺮوف ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ،واﻟﻤﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻣﺘﻨﺎه ،واﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻻ ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻫﻰ(
ﻫﺬا ﻣﻨﺒﻊ ﻗﻮل )ﺑﺎﺧﺘﻴﻦ( )اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ ﺣﺮﻳﺔ واﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻬﺎ(
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ﺗﺘﺒﺪى ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻹﺑﺪاع ــ ﺑﻬﺬه

اﻟﺤﺎﻟﺔ ـ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻏﻤﺎر )اﻟﻤﻌﻨﻰ( واﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ أﻫﻢ دﻻﻟﺘﻴﻦ ﺗﺪﻟّﺎن ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺪ ﺗﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮرﻳﻦ
اﻵﺗﻴﻴﻦ:
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول:
وﻫﻮ ﻣﺤﻮر )اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ( وﻓﻴﻪ ﻻ ﺗﺨﺮج ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻦ داﺋﺮة اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺼﺮﻳﺢ،
واﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ إﻳﺼﺎل اﻟﻔﻜﺮة وﺑﻠﻮغ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،وﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
اﻵﺗﻴﺔ )اﻟﻠﻔﻆ  +اﻟﻤﻌﻨﻰ  (1دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﻮر ،واﻟﻮﺿﻮح ،واﻻﻧﻜﺸﺎف ،واﻟﻤﻌﻨﻰ )إذا وﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ
ﻓﻜﺮة ذﻫﻨﻴﺔ ﻣﺠﺮدة  ...ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ﻫﻮ أداة اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة وﻫﻮ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻬﺎ،
36
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أدوات اﻹﻇﻬﺎر وآﻟﻴﺎت اﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
28

واﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ،وإﻧﻪ أداة أداء اﻟﺪﻻﻟﺔ ،أو اﻟﻤﻌﻨﻰ وأﻫﻢ ﺳﻤﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻪ ،أﻧﻪ ﻣﻨﻄﻮق وأﻧﻪ ﺷﻜﻞ(

وﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻟﻮل ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺤﻮر ،ﻣﺘﺠﻬﺔ ﺻﻮب )اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ( ،وأﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ )ﻇﻬﺮ(
اﻟﺬي )ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﻮة وﺑﺮوز ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻇﻬﺮ اﻟﺸﻲء ﻳﻈﻬﺮ ﻇﻬﻮرا ،ﻓﻬﻮ ﻇﺎﻫﺮ إذا اﻧﻜﺸﻒ وﺑﺮز
(...
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وﻛﺬﻟﻚ )ﻇﻬﺮ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ،ﻇﻬﻮرا :ﺗﺒﻴﻦ وأﻇﻬﺮت اﻟﺸﻲء :ﺑﻴﻨﺘّﻪ ،واﻟﻈﻬﻮر :ﺑﺪو اﻟﺸﻲء

اﻟﺨﻔﻲ( 30وﻫﺬا )اﻹﻇﻬﺎر( ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺪواع وﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرﺗﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺎرم اﻟﺬي ﺗﻘﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻵﺗﻴﺔ:
أ /اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻟﻐﻮﻳﺎ ،واﻗﺘﻨﺎع اﻟﻌﻘﻞ ذﻫﻨﻴﺎ
ﺑﻬﺎ  ،وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف )أن ﺟﻼء اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ )اﻟﺼﻮﺗﻲ واﻟﺼﺮﻓﻲ واﻟﻨﺤﻮي( وﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻓﻮق ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ إﻻ )ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺎل( ،أو اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﻓﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻨﻘﺎد،
أو )ﻣﻌﻨﻰ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻨﺺ( ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن(

31

ﻟﻴﺘﻀﺢ أن اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻟﻠﻔﻆ

ﻫﻮ )ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ(
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وﺑﻴﻦ

ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر )ﻗﻮل اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب) :اﻹﻋﺮاب ﻓﺮع اﻟﻤﻌﻨﻰ( ..إذا ﻓﻬﻤﻨﺎ ﺑﺎﻹﻋﺮاب ﻣﻌﻨﻰ
)اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ( ﻷن ﻛﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻋﻨﺪ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻓﻴﻜﻮن
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت واﻟﺼﺮف واﻟﻨﺤﻮ ،أﻣﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻓﻬﻮ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻻ ﻳﺼﺪق
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ) :اﻹﻋﺮاب ﻓﺮع اﻟﻤﻌﻨﻰ((.33
ب /اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﺎﻟﺐ )اﻟﺴﻴﺎق( اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟـــ )ﻣﻌﻨﻰ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻨﺺ( ﻫﺬا ،ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻠﻔﻆ وﻣﻌﻨﺎه
اﻟﺤﺮﻓﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﺪوده ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻜﻼم ،وﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺼﺪ ﻓﻴﻪ ،وﻣﺎ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺘﻮاﻓﺮ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،واﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ،اﻟﻼزم ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ ،واﻧﺴﺠﺎم ﻋﺒﺎراﺗﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪﻟﻮل ،ذات
اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺪواﻟﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻧﺴﻖ اﻟﻨﺺ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻮ)اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ
ﺑﻮﺻﻠﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻪ ،واﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﻪ اﻟﻘﺎرئ أو اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ إﻟﻰ ﺧﺎرج دواﺋﺮ
اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻲ أرادﻫﺎ اﻟﻨﺎص أو اﻟﻤﺮﺳِﻞ(
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وﻣﺆﻛﺪا ،ﻓﻠﻠﻌﺮب اﻟﻔﻀﻞ

اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ،ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺴﺎت ،وﻇﺮوف ،أرﺳﺖ دﻋﺎﺋﻤﻬﺎ
وأﻓﺼﺤﺖ ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﺗﻨﻈﻴﺮا وﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻋﺒﺮ )ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻴﺔ( وﻋﺒﺮ )ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم
ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل( ،وﺣﻴﻦ ﻗﺎل )اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن) :ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل( و)ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎم( وﻗﻌﻮا
ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ؛ ﻓﻬﻤﺎ ﺗﺼﺪﻗﺎن ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻛﻞّ اﻟﻠﻐﺎت ،ﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﻘﻂ،
وﺗﺼﻠﺤﺎن ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ )ﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ( وﻫﻮ ﻳﺼﻮغ ﻣﺼﻄﻠﺤﻪ اﻟﺸﻬﻴﺮ )context of
37
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اﻟﺤﻨﻮش

 (situationﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﺴﺒﻮق إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑﺄﻟﻒ ﺳﻨﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ( ،35وﻣﺎ أدرﻛﻪ
اﻷواﺋﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻘﺎم أو اﻟﺴﻴﺎق ،ﻛﺎن ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻟﻜﻞ ﺑﺎب ،وﻣﺴﺮﺑﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﻜﺮ ،وﻟﻜﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺴﻘﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ،وﻗﻮام دراﺳﺘﻬﺎ ،ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺪرﻛﺎت اﻟﺨُﻠّﺺ ﻓﻲ ﻋﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ،وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﺎ ،وإذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻨﺪ )ﻓﻨﺪرﻳﺲ( ﻫﻮ )ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﻗﻴﻤﺔ واﺣﺪة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻠﻤﺔ  ...وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ )ﺣﻀﻮرﻳﺔ((
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ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪ )أوﻟﻤﺎن( )اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻋﻠﻢ

اﻟﻤﻌﻨﻰ( ،37وﻫﻲ اﻟﻔﻴﺼﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ )ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺻﺮف ،أو
أﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺎ ـ أﺳﺎﺳﺎ ـ ـ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ،وإﻟﻰ إﺛﺎرة ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت
) .. .وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ )ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻇﺮوف وﻣﻼﺑﺴﺎت واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم اﻟﺬي ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن .38(...
ج /إن ﻗﻮام اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ وﻓﻖ )اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ( ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻋﻼﻗﺎت
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﻲ ،وﻻ ﺗﺘﻌﻤﺪ إﻟﻴﻪ إﻃﻼﻗًﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ أﺳﺎس وﺿﻌﻬﺎ؛ ﻟﺘﻜﻮن
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻨﻴﺔ )أﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ أن اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ،ﻻ ﻳﻌﻤﻼن ﻋﻤﻞ اﻹﻓﺼﺎح ،واﻟﺘﻜﺸﻴﻒ  ...ذﻟﻚ ﺣﻴﻦ
ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎم ﻣﻘﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،وﻟﻠﻜﻨﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎم ،ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ اﻹﻳﻀﺎح واﻟﺘﻜﺸﻴﻒ(
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ﻓﻴﻤﻜﻦ

ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ واﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺪ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﻓﻲ ،أو ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻪ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻫﻮ ﻣﺤﻮر )اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ( اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﻣﺤﻮر داﺋﺮﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ؛ ﻟﺘﺘﺒﺪى ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻐﺎﻳﺮت ﻋﻦ
ﺻﻮرة اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ،واﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﺘﻜﻮن )اﻟﻠﻔﻆ  +اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻷول  (2ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﺠﻮل دوﻣﺎ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﺲ ،وﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻨﺺ
اﻟﻤﻌﻄﻰ ،ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ،أن ﻫﻨﺎك آﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺒﺪع ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻧﻔﻌﺎﻟﻪ اﻟﺸﻌﺮي،
ورﻏﺒﺘﻪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮح ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺘﺎر اﻟﻔﻜﺮة ،وإﺧﻔﺎء اﻟﻨﻴﺔ ،وإﺿﻤﺎر اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ
إﻇﻬﺎره ،وﺟﻼء اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻓﻴﻪ ،وﻓﺤﻮى اﻟﺸﻲء ﻫﺬا وارد ،وﻣﻨﺬُ اﻟﻘﺪم ،ﻓﻲ ﺑﻄﻮن ﻛﺘﺐ اﻟﻌﺮب ،وﻟﻜﻦ
ﺑﻤﺴﻤﻴﺎت ورواﻓﺪ ﻧﻬﻠﺖ ﻓﻜﺮﻫﺎ ﻣﻦ ذات اﻟﻤﻨﺒﻊ ،أو اﻷﺳﺎس ،وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
 ﻓﻜﺮة )اﻟﺨﺒﻴﺌﺔ( ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا )اﻟﻤﻀﻤﺮ( اﻟﺬي )إذا اﺗﻔﻖ ﻓﻲأﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﺎ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻻ ﻳﺘﻠﻘﺎه ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل أو ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺗﺴﺘﻐﺮﺑﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﻌﺪم أن ﺗﺠﺪ
38
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أدوات اﻹﻇﻬﺎر وآﻟﻴﺎت اﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ

ﺗﺤﺘﻪ ﺧﺒﻴﺌﺔ إذا أﺛﺮﺗﻬﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻀﻞ اﻟﻘﻮم ﺑﻬﺎ ،وﻋﻠﻤﺖ أﻧﻬﻢ أدق ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻦ أن ﻳﻠﻔﻈﻮا ﺑﻜﻼم ﻻ ﻣﻌﻨﻰ
ﺗﺤﺘﻪ .40(...
ـ ﻧﻠﺘﻤﺲ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮب وﺗﻔﺎوت ﻓﻜﺮﻫﻢ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻣﻀﻤﺮه ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ
)اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب( أﻳﻀﺎ ،ﻓﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻌﻨًﻰ ﻇﺎﻫﺮ ،ﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻌﻨﺎء ،وﻻ اﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺘﻪ؛
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ﻣﻌﻨًﻰ ﻣﻀﻤﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺪ ،واﻟﻔﻜﺮ ،وإﻳﺮاد
اﻟﺤﺠﺔ ،وﻣﺎ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻻ )ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻹرادة ،واﻻﺧﺘﻴﺎر ،ﺑﺘﺨﻴﻴﻞ اﻟﺸﻲء
ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻠﺒﺚ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ أن ﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ،ذﻟﻚ ﻷن
اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻓﺈذا ﺗﻮﻓّﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ،ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻬﻤﺎ أن ﻳﻜﻮن
اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺻﺎدﻗًﺎ أم ﻛﺎذﺑﺎ وإن ﻛﺎن ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻌﻪ اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻗﻮال اﻟﻜﺎذﺑﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻀﻤﻮن ﻋﻨﺪه ﻫﻮ
اﻟﻐﺎﻳﺔ ،وﻟﻴﺲ اﻟﺸﻜﻞ( ،41واﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﻋﻤﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﻘﺮاءﺗﻪ )اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ(
ﻟﻠﻨﺺ ،وﻗﺮاءﺗﻪ )اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ( أﻳﻀﺎ.
ـ ﻳﺘﺒﻴﻦ اﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي أﻳﻀﺎ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪود ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ )ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌﻘﻞ( اﻟﺘﻲ
)ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻣﻦ اﻟﻜﻼم أﺳﺒﻖ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻣﻦ ﻣﺴﻤﻮﻋﻪ إﻟﻰ اﻹذن ،وﺗﻜﻮن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،أﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺗﺮﺻﻴﻊ اﻟﻠﻔﻆ ،وﺗﻘﻔﻴﺔ اﻟﺤﺮوف ،وﺗﻜﻮن اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻓﻴﻪ أﻏﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
وﻳﻜﻮن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺴﻨﻦ (...

42

و)ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ( اﻟﺘﻲ ﺗُﺤﻮج )ﻟﻐﻤﻮﺿﻬﺎ إﻟﻰ

اﻟﺘﺪﺑﺮ ،واﻟﺘﺼﻔﺢ ... وﺑﻬﺬه اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﺘﺴﻊ ﻓﻲ أﺳﺮار ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺄوﻟﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ،وﻛﻼم رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻲ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام،
واﻟﺤﻈﺮ واﻹﺑﺎﺣﺔ  ...وﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮﻻن اﻟﻨﻔﺲ واﻋﺘﺼﺎر اﻟﻔﻜﺮ ،وﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺜﺎل اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،وﺗﻜﺜﺮ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ
ﻓﺘﺘﻼﺣﻖ اﻟﻬﻤﻢ  .. .ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻨﻴﺔ ،وراﻓﺪة ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻟﻤﺪﻓﻮن ،وإﻧﺎرة اﻟﻤﺮاد اﻟﻤﺨﺰون(

43

واﻧﺘﻘﺎﻻ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺸﻌﺮ ،ﻳﺘﻌﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،وﻟﺮﺻﺪ ﻏﺎﻳﺎت ﻫﺬا اﻹﺿﻤﺎر ،ﺗﻮﺧﻲ أﻗﺼﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت،
وأوﺟﺰ اﻟﺠﻤﻞ ،وأﻛﺜﻒ اﻹﺷﺎرات اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻟﻜﻲ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ؛
ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز ،واﻟﺼﻮر ،واﻷﻗﻨﻌﺔ ،واﻟﺮﺳﻮم وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻣﺴﺎرب ﻣﺆدﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ واﻟﺨﻔﺎء،
ﺗﺎرﻛﺔ )ﻟﺬﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ أن ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺤﺪس ﻧﻮع اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ( ،44وﺧﻴﻂ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﺑﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﻀﻤﺮ اﻟﻘﺼﺪ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻹﺿﻤﺎر )ﻛﻞ ﺷﻲء ﻏﺎب ﻋﻨﻚ ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻓﻬﻮ
ﺿﻤﺎر وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب :أﺿﻤﺮت ﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮي ﺷﻴﺌﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻐﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ وﺻﺪره وﻓﻲ اﻷﺻﻞ
39
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اﻟﺤﻨﻮش

اﻹﺿﻤﺎر(

45

وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺮ )اﻟﺴﺮ وداﺧﻞ اﻟﺨﺎﻃﺮ واﻟﺠﻤﻊ ﺿﻤﺎﺋﺮ ،واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺗﻀﻤﺮه
46

ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻚ ،أﺿﻤﺮت ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﺷﻴﺌﺎ وأﺿﻤﺮت اﻟﺸﻲء :أﺧﻔﻴﺘﻪ(

ﻟﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ ،وﺟﻮد

ﺻﻨﻔﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ )ﺑﺈدراك اﻟﺤﺲ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﻌﺮ ،وﺗﻜﻮن ﻣﺬﻛﺮة
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﺎ ،واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدراك اﻟﺬﻫﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﺪار ،وإﻧﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮ
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدراك اﻟﺤﺲ ،ﻟﺘﺠﻌﻞ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ ،واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺸﻲء ﺑﻤﺎ اﻟﻨﻔﻮس ﻟﻪ
أﺷﺪ اﻧﻔﻌﺎﻟًﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺼﺪ ﺑﺴﻄﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺷﻲء أو ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻋﻨﻪ(

47

وﻻ ﻳﺘﺠﻠﻰ)اﻟﻤﻀﻤﺮ( ﻫﺬا،وﻷي ﻣﺘﻠﻖ

أو ﻗﺎرئ ﻗﺮأ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺎﻟﺔ ،وﺑﻼ ﺗﺮﻳﺚ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻓﻲ أﺳﺮار )اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ( ـ ﻣﺜﻼ ــ ﻣﺤﻜﻮم وﻓﻖ
ﺷﺮوط ﺣﺴﻴﺔ ،وذوﻗﻴﺔ ،وﻋﻘﻠﻴﺔ ،ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺰاﻳﺎ )اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج أن ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ وﺗﺼﻮر ﻟﻬﻢ
ﺷﺄﻧﻬﺎ أﻣﻮر ﺧﻔﻴﺔ ،وﻣﻌﺎن روﺣﺎﻧﻴﺔ ،أﻧﺖ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﺒﻪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻬﺎ ،وﺗﺤﺪث ﻟﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ
ﻳﻜﻮن ﻣﻬﻴﺌًﺎ ﻹدراﻛﻬﺎ ،وﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ،وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ذوق ،وﻗﺮﻳﺤﺔ ﻳﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ
إﺣﺴﺎﺳﺎ ،ﺑﺄن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﻮﺟﻮه واﻟﻔﺮوق أن ﺗﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ ،وﻣﻤﻦ إذا ﺗﺼﻔّﺢ
اﻟﻜﻼم وﺗﺪﺑﺮ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ وﺷﻲء(.48
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻠﻠﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻀﻤﺮ ،أﺳﺲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺒﺪع اﻻﺗﻜﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﻤﺤﺘﻮى
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ،واﻟﻔﻜﺮي ﻟﻪ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻣﻦ ﺑﺎب أن )اﻟﺸﻌﺮاء
أﻣﺮاء اﻟﻜﻼم ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ ﺷﻖ اﻟﻤﻨﻄﻖ وإﻃﻼق اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻣﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮر وﻗﺼﺮ اﻟﻤﻤﺪود  ،49(...وإن
اﻟﻜﻠﻤﺔ )ﻻ ﺗُﺤﺪد ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﺑﻪ اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ ،إذ ﻳﺘﺄرﺟﺢ ﺣﻮل اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﻮ ﻋﺎﻃﻔﻲ ،ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ وﻳﻨﻔﺪ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻳﻌﻄﻴﻬﺎ أﻟﻮاﻧًﺎ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ( ،50وإن ﺑﻮﺳﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن )ﻳﺤﺪث ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮة ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻳﻈﻨﻬﺎ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﻔﻦ ،ﻏﻴﺮ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل؛ وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻟﻮان ﻣﻦ اﻹﻋﺪاد واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ(،51
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻌﻨﻴﻮن ﺑﺎﻟﺨﺮوج ـ ـ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ـ ـ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻤﺤﻮر اﻷول )اﻟﻤﻌﻨﻰ/
اﻟﻈﺎﻫﺮ( واﻟﻤﻌﺘﻨﻲ ﺑـ ـ )ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﺬي ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ واﺳﻄﺔ(

52

إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ

)ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ /اﻟﻤﻀﻤﺮ( اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺄن )ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻌﻨﻰ ﺛﻢ ﻳﻔﻀﻲ ﺑﻚ ذاك اﻟﻤﻌﻨﻰ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ
آﺧﺮ(

53

وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ )أوﻏﺪن ورﻳﺘﺸﺎردز( ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻬﻤﺎ ﻋﻦ )ﻣﻌﻨﻰ

اﻟﻤﻌﻨﻰ /اﻟﻤﻀﻤﺮ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن )ﻛﻞ ﺣﺪث ﻣﻔﺮد ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﺒﻲ أو زﻣﺎﻧﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
آﺧﺮ ﺑﺄﺣﺪاث أﺧﺮى ،ﻟﻴﺘﻮﻟﺪ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺘﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ  ...ﺣﺪثٌ آﺧﺮ
ﻳﻜﻮن ﻫﻮ ﻣﻌﻨﺎه ،أي اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،وﻫﻜﺬا ﻳﻜﻮن اﻷﺛﺮ ا ﻟﺬي ﻳﺨﻠﻔﻪ إﺷﻌﺎل ﻋﻮد اﻟﺜﻘﺎب،
40
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أدوات اﻹﻇﻬﺎر وآﻟﻴﺎت اﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ

اﺗﻘﺎدا أو دﺧﺎﻧًﺎ(

54

وإذا ﻣﺎ ﺗﻮﺧﻴﻨﺎ اﻟﺼﺮاﻣﺔ )ﻗﻠﻨﺎ إن اﻟﺸﻲء ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ ،إﻣﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻜّﻦ ﺗﻌﺮّﻓﻪ،

أو اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ أﺣﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء آﺧﺮ ،وإﻣﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﺪﻓﻊ أﺣﺪﻧﺎ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺗﺮاﺑﻂ اﻷﻓﻜﺎر إﻟﻰ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﻲء آﺧﺮ( ،55وﻣﺤﻮر )اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﻲء آﺧﺮ( ﻣﻌﻨّﻲ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ داﺋﺮة ﺗﺘﻮﺧﻰ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ
اﻟﺪﻻﻟﻲ وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﻐﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺗﺘﺒﺪى آﻟﻴﺔ اﻟﻤﻀﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﻤﺒﺪع ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻹﺿﻤﺎر ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ،ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻘﺎﻟﺐ ،أو
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷول ،ﻓﻬﻮ وﻟﻐﺎﻳﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻳﺒﺘﻌﺪ وﺑﻤﺴﺎﻓﺎت ﺗﺘﻔﺎوت ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ )ﺣﺴﺐ
ﻃﺎﻗﺘﻪ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ( ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻷوﻟﻰ )ﺧﻠﺨﻠﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ( واﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎس )ﺧﻠﺨﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ(
واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺪرك ذﻫﻨﻴﺎ )اﻟﻈﺎﻫﺮ( ،إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺪرك ﺣﺴﻴﺎ )اﻟﻤﻀﻤﺮ( ،ذﻟﻚ ﻷن
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﻳﻔﻜﺮ )ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺣﻴﻦ ﻳﻜﺘﺐ ،اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة ،ﺣﺘﻰ إن اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
ﺗﺒﺪو ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺒﺘﻜﺮه ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺠﻢ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﺳﻴﺎق وﺟﻮده اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ــ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮج اﻟﻠﻐﻮي ـ اﻟﺤﻴﺎﺗﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺮك داﺧﻠﻪ وﻳﻨﻤﻮ ﻓﻴﻪ ،ﺑﻞ إن ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﺗﻔﻘﺪ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ إﻧّﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﺮؤﻫﺎ ،أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺮأ ﻛﻠﻤﺎت ،إﻧﻤﺎ ﻧﻘﺮأ أﺻﺪاء ﺣﺮوف،
أو ﻧﻘﺮأ ﺷﺤﻨﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ،ﺗﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ،وﻓﻜﺮﻳﺔ(.56
ﻳﺘﺤﺮر اﻟﻤﺒﺪع ﻣﻦ ﺻﺮاﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺤﺮﻓﻲ ،أو اﻟﻤﻘﺎم اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻜﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ،واﻟﺪال أﻳﻀﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎرب اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻴﻪ ،ﻣﺤﺎوﻟًﺎ ﺗﻐﻠﻴﻒ اﻟﻘﺼﺪ ،ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻟﺨﻮض ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻨﻪ،
ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ اﺧﺘﺮاق ﻣﺎ أﺣﻴﻂ ﺑﺎﻟﻨﺺ ،وﻣﺎ أراد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﻮﻟﻪ دون أن ﻳﻘﻮﻟﻪ ،وإذا ﻣﺎ
ﻛﺎن اﻟﺴﻴﺎق أو )اﻟﻤﻘﺎم ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻠﻔﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻬﻢ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻛﺎﻟﺬي
ﺗﻠﻤﺤﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ،واﻹﺑﻬﺎم ،واﻹﻟﻐﺎز ،إذ ﻳﻜﻮن اﻟﻠﺒﺲ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺒﻪ اﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ،أو ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻦ
اﻹﺑﻬﺎم ،واﻹ ﻟﻐﺎز ﻣﻘﺼﻮدا ﻟﺬاﺗﻪ ،ﻓﻠﻮﻻ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻘﺎم ﻫﻨﺎ ،واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎس
اﻟﻤﻘﺎل ،وﻻ أﻗﺒﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ وﻻ اﻋﺘﺮﻓﻮا ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺠﺎد(.57
وﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ أﻛﺜﺮ ﺛﺒﻮﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ،وأﻛﺜﺮ ﻟﺼﻮﻗﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻦ،
ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺿﻤﺎرﻫﺎ ،وإﺧﻔﺎء اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﻤﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺘﺠﺎوز ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
58

واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺠﺎز ﺑﻮﺿﻊ )ﻛﻞّ ﻛﻠﻤﺔ أرﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ وﻗﻌﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ واﺿﻌﻬﺎ(

اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻀﻊ )اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﻓﺘﻜﻮن دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺑﺎب )اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ( ،وﻟﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ
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اﻟﺤﻨﻮش

أﺿﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ ،وﻣﻦ اﻟﺼﻮر واﻟﻈﻼل
اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻓﻲ أﺧﻴﻠﺘﻬﻢ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ )أي اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ( ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮي ،وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺠﺮدة ،واﻟﺼﻮر واﻟﻈﻼل ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮي ،ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﻮاز اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ،إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل آﺧﺮ ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺴﻤﻰ
)اﻟﻤﺠﺎز(( .59ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ ،ورﺳﻢ اﻻﻧﻔﻌﺎل ،واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﺴﺎرب ،ﺗﺆدي اﻟﻤﺆد ى ،وﻟﻜﻦ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ واﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻼﺻﻖ ﺑﻬﺎ ،ﻷن
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ) ،أﻛﺜﺮ ﺑﻘﺎءً ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺨّﺺ وﻟﻌﻠﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي ﻳﻨﻔﺬ
إﻟﻰ اﻟﻤﺦ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻬﻮد ﻋﻘﻠﻲ وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰا ،أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺨّﺺ ،ﻓﻠﻴﺲ إﻻ اﻧﻌﻜﺎس اﻷﺷﻴﺎء
ﻓﻲ ﻣﺮآة اﻟﺸﻌﻮر ،وﻫﻜﺬا ﻧﺮاﻧﺎ ﻧﻨﺴﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺸﺨّﺼﺔ ،ﺑﺄﺳﺮع ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ( ،60ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻔﺎء
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ )اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻷﺷﻴﺎء ،ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻠﻔﻆ واﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ،
ﻋﻨﺼﺮ ﺛﺎﻟﺚ ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أﺧﺬه ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن داﺋﻤﺎ ،وﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ،أو اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻌﻘﻠﻲ ،اﻟﺬي
ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ،وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺔ
واﻟﻮاﻗﻊ(

61

وﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﻤﺒﺪع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ وﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﺮه ﻓﻲ اﻟﻘﺎع .وﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺳﺲ،

ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ )ﺗﺠﺴﺪ ﻟﻐﻮي ﻟﻜﺎﺋﻦ ،واﻧﻔﺘﺎح ﺧﺎرج اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ
اﻟﻐﻴﺎب ،أي أﻧﻪ ﺑﺬاﺗﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﻮر واﻟﻐﻴﺎب ،ﻻ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺘﻪ وﺣﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أﻳﻀﺎ ،ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻀﻮر :ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ أو
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﺪﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮ ي ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﺼﺢ وﺗﻨﻜﺸﻒ إﻻ ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ،وﻣﺎ ﻫﻮ
62

ﻏﻴﺎب :ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ )اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺨﻔﻲ( :إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﺺ ﺑﺂﺧﺮ ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ(

إن اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻧﻐﻔﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪواﻋﻲ وﻣﺴﻮﻏﺎت اﻹﺿﻤﺎر اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﺪﻋﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪع اﻋﺘﻤﺎده وﺳﻠﻚ ﺳﺒﻠﻪ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻷﺷﻜﺎل اﻟﺼﻮرﻳﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺎت:
ـ ـ ﻏﺎﻳﺎت ﻓﻨﻴﺔ /ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺒﻠﻮغ اﻟﺠﻤﺎل ،واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﺮح ،واﻟﻔﻜﺮ ،واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﺎﻋﺮ وﻣﻄﻠﺐ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﻣﻨﻪ ،ﺧﻄﻮاتٍ ﻻ
ﺗﻨﻜﻔﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﻻ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ أﺧﺮى ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻔﻜﺮ وﻋﻴﺎ ،واﻟﻜﺪ
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﻮد ،واﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺬﻟﻚ )ﻳﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ،وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻋﻲ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن
اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ،ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻴﺎزة اﻟﺸﻌﺮ
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أدوات اﻹﻇﻬﺎر وآﻟﻴﺎت اﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ

اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ،أي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺮؤﻳﺎ( 63وأﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﻴﺎرا واﺣﺪا ﻓﻲ
أﻗﻴﺴﺔ اﻟﺠﻤﺎل ،واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻨﻮع وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎه ﻓﻲ ﺗﻮاﻟﺪه،
ووﺟﻮده ،وﺗﻌﺪد ﺻﻮره اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺮج إﻃﻼﻗًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺤﺲ ،وﺑﻴﻦ اﻟﺨﻴﺎل
واﻟﺤﺪس ،ﻓﻲ ﺑﻠﻮرﺗﻪ ورﺳﻢ وﺟﻮﻫﻪ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ
ﻓﻌﻼ ،ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ( .64وﺗﺮﺗﻬﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﺎل وﻏﺎﻳﺘﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻤﺲ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺸﻜﻴﻼ ﻟﻐﻮﻳﺎ وﻓﻜﺮﻳﺎ أﺛﺎر اﻟﺪﻫﺸﺔ ،وﺟﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎه ،ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ودﻗﺎﺋﻖ أدرﻛﺖ ﺑﺎﻟﺤﺲ ،واﻛﺘﺸﻔﺖ ﺑﺎﻟﺤﺪس ،واﻋﺘﻤﺪت رؤﻳﺔ ﺑﺎﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻌﻄﻰ ،وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﺒﻮاﻃﻦ )أوﻟًﺎ( ،وﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪت أو ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ )ﺛﺎﻧﻴﺎ(.
ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻤﺎل ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ )اﻟﻈﺎﻫﺮ( ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ،ﻓﻤﻮﺿﻮع )ﻋﻠﻢ
اﻟﺠﻤﺎل ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺪرﻛﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﺑﻞ ﻫﻮ أﻗﺮب إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮا
ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء( .65وإن) اﻟﻤﻀﻤﺮ( ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮرٍ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻼم ،وﺿﻤﻨﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑـ ـ )اﻟﺸﻜﻞ( أﻳﻀﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻤﺎل ﻳﻨﻘﺴﻢ
إﻟﻰ )ﺟﻤﺎل اﻟﺼﻮرة اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻤﺪرﻛﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺮأس ،وإﻟﻰ ﺟﻤﺎل اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ اﻟﻤﺪرﻛﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﻘﻠﺐ،
وﻧﻮر اﻟﺒﺼﻴﺮة ،اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺪرﻛﻪ أرﺑﺎب اﻟﻘﻠﻮب ،وﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ إﻻ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻦ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ(

66

وﻟﻜﻲ ﻧﻌﻲ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻨﺼﻲ( ،أو ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﻮري( وﻓﻖ ﻫﺬا

اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺷﺪ وﻋﻴﻨﺎ ﻧﺤﻮ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ رأس
ﻫﺬه اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻤﺔ )اﻹﻳﺠﺎز( واﺧﺘﺰال اﻟﻜﻼم ،وﺣﺬف اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺘﻲ ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻤﻦ
داﺋﺮة )اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي( ـ ـ ـ وﻛﺬﻟﻚ ـ ـ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﻔﺮاغ واﻟﺒﻴﺎض واﻟﺴﻜﻮت وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺿﻤﻦ داﺋﺮة )اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮري( ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺮادة وﺗﻮﺧﻴﺎ ﻟﻸﺛﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻌﻤﻴﻖ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن )اﻹﻳﺠﺎز( ﻣﻦ )ﻋﺠﻴﺐ اﻷﻣﺮ( ﺑﻞ إﻧّﻪ )ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ،وذاك أﻧﻚ ﺗﺮى ﻓﻴﻪ ﺗﺮك اﻟﺬﻛﺮ
أﻓﺼﺢ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺼﻤﺖ ﻋﻦ اﻹﻓﺎدة أزﻳﺪ ﻟﻺﻓﺎدة ،وﺗﺠﺪك أﻧﻄﻖ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن إذا ﻟﻢ ﺗﻨﻄﻖ وأﺗﻢ ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻴﻨًﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺒﻴﻦ(.67
ــ ﻏﺎﻳﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ /ﺗﺄﺛﺮﻳﺔ :إن ﻟﺠﻮء اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ اﻹﻇﻬﺎر ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﺑﺪاﻋﻲ،
ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ،ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷرض أو اﻟﻤﻬﺎد ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﺮه اﻟﻤﺒﺪع ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ وﻧﻴﺎت
ﺗُﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻧﻔﺴﻴﺔ وﺣﺴﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺤﺬ ،وﺧﻠﻖ اﻹﺛﺎرة ،وﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﻘﺎط
43
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اﻟﺤﻨﻮش

واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺨﻔﻲ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ )ﻛﺎﻧﻂ( ﻻ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ )اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﻈﺮي
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺬﻫﻦ واﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹرادة ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻠﺬة،
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺤﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻴﺎل واﻟﺬﻫﻦ( .68وإن اﻟﺸﻲء )إذا ﻧﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻪ،
واﻻﺷﺘﻴﺎق إﻟﻴﻪ ،وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺤﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ،ﻛﺎن ﻧﻴﻠﻪ أﺣﻠﻰ وﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺔ أوﻟﻰ ،ﻓﻜﺎن ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺲ أﺟﻞّ
وأﻟﻄﻒ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻪ أﺿﻦ وأﺷﻐﻒ( 69واﻟﻤﻌﻨﻰ إذا ﻣﺎ أﺗﺎك ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ )ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻳﻨﺠﻠﻲ ﻟﻚ ﺑﻌﺪ
أن ﻳﺤﻮﺟﻚ إﻟﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة ،وﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎﻃﺮ ،واﻟﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ أﻟﻄﻒ ،ﻛﺎن اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ
ﻋﻠﻴﻚ أﻛﺜﺮ ،وإﺑﺎؤه أﻇﻬﺮ ،واﺣﺘﺠﺎﺑﻪ أﺷﺪ.70(
ــ ﻏﺎﻳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ /ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺗﻨﺪرج ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ،أو
اﻟﻼﻧﺼﻴﺔ ،وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ،أو اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ و ـ ﺣﻘﻴﻘﺔً ـ ﺗﺘﻘﻴﺪ دواﻓﻊ ﻫﺬه
اﻟﻐﺎﻳﺎت ،ﺑﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻌﺮف ،واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻓﺮض اﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻢ ،واﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻨﻈﺮة )اﻟﺴﺎﺋﺪ( و)اﻟﻤﻬﻤﺶ( ﻛﻨﺴﻖ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺘﻮارثٍ ،أو ﻧﺴﻖ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺴﺮب إﻟﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ
اﻟﺤﻴﺎة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﺮوفٍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻳﻨﻔﻠﺖ اﻟﻤﺒﺪع ،واﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬه ،ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻈﺎﻫﺮ إﻟﻰ ﻋﻮاﻟﻢ اﻟﺨﻔﺎء ﺗﻤﺮﻳﺮا وإرﺿﺎءً ﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻠﺤﺔ ،وﻧﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﻜﺒﺢ واﻟﻘﻤﻊ وﻛﺒﺖ
اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ،ﻟﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﺘﺎر اﻟﻤﻀﻤﺮ ،وﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺳﺒﻠﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل ،وﺗﺘﻤﺨﺾ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ــ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ـ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ )ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﺖ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ،ﺑﺎﻧﺤﺴﺎر ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ،وأن أﺑﻮاب اﻹدراك اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺗﺘﻔﺘﺢ ﻟﻚ
واﺳﻌﺔ ﻓﺴﻴﺤﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻘﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻓﺘﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺮﻳﺐ اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت ،وﺣﻘﻦ
اﻟﻮﻻءات ،وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﻮس ﺑﺎﺧﺘﺮاق أﺳﻮارﻫﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ،ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻐﺔ واﻟﻠﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ  ...وﺟﻞّ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻠﻐﺔ إﻳﺤﺎء وﺗﻠﻤﻴﺢ(.71
ﺛﺎﻧﻴﺎ /اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ :ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻳﻌﺪ) اﻟﻠﻔﻆ( ﻧﻮاة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي
و)اﻟﻤﻌﻨﻰ( ﻫﻮ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ،وﺗﺸﻴﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ ،واﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ،
ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮي ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻼﺻﺔ ﻓﻜﺮه وﻋﺼﺎرة ﻣﻘﺎﺻﺪه ﻟﻨﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻐﺎﻳﺮ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺑﻨﺎء
ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻋﺮ وآﺧﺮ ،وﺑﻴﻦ ﺧﻄﺎبٍ وﻧﻈﻴﺮه ،ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ،أو اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
اﻟﻔﻜﺮي ،اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻮﺳﺎﻃﺘﻪ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ،وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﺘﻠﻮﻧﺔ،
وﻣﺘﻌﺪدة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ )اﻟﺘﺄوﻳﻞ(
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أدوات اﻹﻇﻬﺎر وآﻟﻴﺎت اﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ

ﻣﺴﺮﺑﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻛﻞّ دﻻﻟﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ،وإﻟﻰ ﻛﻞّ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻓﻴﻪ .وﻳﻌﺮف )اﻟﺘﺄوﻳﻞ( ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ
أﻧﻪ )اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﺎﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ  ...واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺎزﻳﺔ ﺑﺤﺜﺎ
ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ(

72

وﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎ أﻧﻪ )ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻳﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي

ﻳﺤﻴﻞ ﺿﻤﻨﻴﺎ أو ﻣﺒﺎﺷﺮة ،أي )اﻟﺸﻜﻞ /اﻟﻤﻀﻤﻮن((.73
إن ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﻼص )اﻟﻤﻌﻨﻰ( ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻔﺮز اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺪ داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓ ـ ـ )اﻟﻘﺼﺪ اﻷول( ﻣﻨﻪ ﻳﺴﻤﻰ
74

ﻓﻜﺮﻳﺎ ﺑ ـ ـ )اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹدراﻛﻲ( وﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ )ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﺮف (...

وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ

)اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺼﻮري ،أو اﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻲ  ...ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي ،واﻟﻤﺜﻞ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وﻧﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر ،وﻗﺪ ﻋﺮف  Nidaﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮد ﻓﻲ أﻗﻞ ﺳﻴﺎق) أي ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮد
ﻣﻨﻔﺮدة(( 75أو أﻧﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ )ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻣﺰ أو اﻟﻠﻔﻆ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﻘﻠﻲ أو اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ( 76ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ )أوﻟﻤﺎن( أﻳﻀﺎ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﺒﺪأ ﻓﻲ )ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ
إﺣﺴﺎس وﺗﺨﻴﻞ وﺗﺬﻛّﺮ(

77

واﻟﻌﺜﻮر ﺧﻠﻒ اﻟﻌﺒﺎرات ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ )ﻗﺼﺪﻳﺔ اﻟﺬات اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﺔ وﻋﻠﻰ

ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﻮاﻋﻲ وﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻗﻮﻟﻪ  ...وﺑﺎﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم اﻷﺑﻜﻢ اﻟﻬﺎﻣﺲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ
واﻟﺬي ﻳﺤﺮك ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﻧﺴﻤﻌﻪ  ...ﻓﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﻜﺮ ﻫﻮ دوﻣﺎ وﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وراء اﻟﻤﺠﺎزي ،ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ وراء اﻟﺨﻄﺎب ،ﺳﺆال ﻳﺘﺠﻪ ﺑﻼ
ﺷﻚ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻜﻨﺎه ﻣﺎذا ﻛﺎن ﻳﻘﺎل وراء ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻌﻠًﺎ؟(.78
إن اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ إدراك ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻨﺺ ،ﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ذات اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻬﺪي اﻟﻴﺴﻴﺮ إﻟﻴﻪ ،ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻹﻋﺮاﺑﻲ اﻟﻤﺘﻮازن ،واﻟﺴﻴﺎق
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺤﺪث واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻲ اﻗﺼﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إدراك وﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎج ﻓﻘﻂ
إﻟﻰ )اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ )اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ( ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﺮدات وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ )اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ( إذ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﻰ )اﻟﻤﻘﺎل( ،واﻧﻔﺮاد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﺮدات وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻮﺟﻮد ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ )اﻟﻤﻘﺎم( أو اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺷﺮط اﻛﺘﻤﺎل )اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﺪﻻﻟﻲ( اﻷﻛﺒﺮ(
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ووﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬه اﻟﺪاﺋﺮة ﻫﻲ اﻹﺑﻼغ وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺄﻗﺼﺮ اﻟﻄﺮق وإﻳﺴﺮ اﻟﺴﺒﻞ
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اﻟﺤﻨﻮش

ﻣﻦ اﻹدراك ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻨﺺ )ﻳﻌﺘﺒﺮ داﺋﻤﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻮر اﻟﻔﻬﻢ ،وأن
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻛﺎفٍ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻦ إﺑﺪاء اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ
ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻘﺎم(.80
وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺎت ﻓﻘﻂ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺿﺎﻗﺖ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت واُﺧﺘﺰﻟﺖ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪاﺧﻞ ،اﺗﺴﻊ اﻹدراك وﺑﺪأ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﺮاﺋﻦ وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ إرﺷﺎدﻳﺔ داﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺤﺮي اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺑﻞ وﺗﺴﻌﻰ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺧﻔﺎﺋﻪ وإﺿﻤﺎره
81

أﻳﻀﺎ ،ﻓﻼ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل )ﺟﻮن ﻻﻳﻨﺰ( )ﺑﻞ اﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام(

اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﻪ

اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺴﺐ )ﻛﻮﻫﻴﻦ( )ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ،أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،أو اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ،إﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻳﺤﺎء ،وﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ إﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
واﻟﺨﻠﻖ(.82
وﻟﻜﻲ ﻧﻘﺮب ﻣﻔﻬﻮم إدراك اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺼﻮرة )واﻗﻌﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ( وأﺧﺮى )ﺗﺠﺮﻳﺪﻳﺔ ﺣﺪﺳﻴﺔ(
وﺑﺼﻮرة أدق ﻣﺎ ﻛﺎن )ﻇﺎﻫﺮا( أو )ﻣﻀﻤﺮ( ،ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن وﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻆ وﻣﻌﻨﺎه ،وﺑﺎﻻﺗﺴﺎع اﻟﻮاﻋﻲ واﻟﻤﻨﻈﻢ ﻓﻲ أﺑﻌﺎد ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ،
ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻷداء واﻟﺨﻔﺎء اﻟﻤﻤﺘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﺑﻴﻦ ))اﻟﻜﻠﻤﺎت( و)اﻷﺷﻴﺎء( 83(..ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ )أوﻟﻤﺎن( وﻳﻠﻌﺐ اﻟﺨﻴﺎل ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ دورا ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ
ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ إدراك اﻟﺼﻮرة )اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ( وإدراك اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺨﻴﺎل اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ )إﻋﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ــــــ
ﺑﺎﻟﻀﺮورة ـ ـ ـ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻔﻨﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﻎ ﻓﻲ إﻃﺎرٍ ﺧﺎص ،ووﻓﻘًﺎ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻟﻸﺟﺰاء ،اﻟﺘﻲ ﻧﺮاﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺘﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ وﺗﺼﻘﻠﻬﺎ ﻓﻜﻞ اﻧﻔﻌﺎل ﺷﻌﺮي ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ذاﺗﻪ ،إﻻ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻴﺎل( 84ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ )ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻮرة ﺷﻲء ﻣﺎض ﻧﻌﺮﻓﻪ ،واﻟﺘﺨﻴﻞ
اﻟﻤﺒﺪع ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ﻃﺮﻳﻔﺎ ﻣﺒﺪﻋﺎ(.85
وﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ إدراك )واﻗﻌﻴﺔ وﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ( ﻣﺎ ﺗﻤﺜّﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺪﻳﻤﺎ ،ﻣﻦ
ﺻﻮر ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻴﻨﺔ وﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ووﺻﻒ اﻟﺠﻤﺎد واﻟﺤﻴﻮان وﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻔﻌﻠﻲ
اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ،ذﻟﻚ ﻷن ﺣﻴﺎة اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻛﺎﻧﺖ )ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﻻ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﻮﺟﻮد ،إﻻ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻤﺎدة  ...واﻟﻘﻮى اﻹدراﻛﻴﺔ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪوي ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
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أدوات اﻹﻇﻬﺎر وآﻟﻴﺎت اﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ

اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﻘﻮﻻت واﻟﻤﺪرﻛﺎت ،ﻟﻬﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺎدة ﻣﺼﺪر إﻳﺤﺎﺋﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮﻟﻬﻢ وﻫﻨﺪﺳﺔ ﺑﻨﺎﺋﻪ  86(...وﺗﻜﻤﻦ ﻋﻠﺔ ذﻟﻚ ﺑﻘﺮب اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ،ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻆ وﻣﻌﻨﺎه ،أو ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺎدة واﻟﺼﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺠﺰ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢ.
وﻓﻲ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراك اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺼﻮرة )اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﺳﻴﺔ( ﻟﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻤﺜّﻞ
ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺗﻤﺎم ،وﺑﻤﺎ ﻋِﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻟﻌﻼﻗﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﺠﺮﻳﺪﻳﺔ ،ﻻ ﺗﻤﺖ إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺼﻠﺔ ،وﻻ
ﺗُﺴﻌﻒ اﻟﺨﻴﺎل ﺑﺎﻟﺨﻴﻮط اﻟﺮاﺑﻄﺔ واﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺼﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ إذا ﻣﺎ أراد اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺧﺮج إﻟﻰ )اﻟﻤﺤﺎل( اﻟﻤﻮدي إﻟﻰ )اﻹﻓﺴﺎد( ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ
ﺷﻌﺮاء ﻋﺼﺮه ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻏﺮﻗﻪ ﺣﺴﺐ )اﻵﻣﺪي ( ﻓﻲ )ﻃﻠﺐ اﻟﻄﺒﺎق ،واﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ،واﻻﺳﺘﻌﺎرات،
وإﺳﺮاﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎس ﻫﺬه اﻷﺑﻮاب وﺗﻮﺷﻴﺢ ﺷﻌﺮه ﺑﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻣﻤﺎ أﺗﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻻ ﻳﻌﺮف،
وﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻏﺮﺿﻪ ﻓﻴﻬﺎ؛ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺪ ّ،واﻟﻔﻜﺮ ،وﻃﻮل اﻟﺘﺄﻣﻞ ،وﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﻌﻨﺎه إﻻ ﺑﺎﻟﻈﻦ،
87

واﻟﺤﺪس(

وﻟﻌﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ ﻟﺪى أﺑﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ

ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ )اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ ( اﻟﺘﻲ ﻫﻲ )ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻧﻈﻴﺮ ،وﻫﺬه
ﻫﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﻤﻦ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻷن ذﻟﻚ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎد ﺧﺎﻃﺮه ،وﺗﻮﻗﺪ ﻓﻜﺮه ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻨﺒﻂ ﻣﻌﻨﻰ ﻏﺮﻳﺒﺎ واﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﺳﺮا
ﻟﻄﻴﻔﺎ(

88

ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ )اﻟﻘﻮل ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ ،وﻻ ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﻣﻌﻨﻰ

أودﻋﻪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﻌﻼ؛ ﺑﻞ إﻧّﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎور أن اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ رﻣﻰ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ،أو ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ،وﻻ ﺗﻨﺪرج ﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ اﻟﺪاﻟﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﻮل ،ﺣﺘﻰ إﻧّﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﺪرج أﺻﻼ ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻫﺬا
اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺑﻞ إن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺮﺟﻪ اﻟﻤﺤﺎوِر ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ،اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ اﻟﺪال ،وﺑﻔﻀﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻔﺎءاﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ( .89ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﻔﻲ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻹدراك
واﻟﺨﻴﺎل واﻟﺤﺪس ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ـــ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮرة :ﺗُﻌﺪ اﻟﺼﻮرة ،ﻓﻲ أﺑﺴﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻬﺎ ،رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻓﻲ ﻗﻮاﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺎل،
وﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺤﻮاس اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻌﻮﻧﺘﻬﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻘﻞ ،أن ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ،وﻣﻀﻤﺮ اﻟﻘﺼﺪ
ﻣﻨﻪ ،واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﺎ ـ ـ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺎ ـ ﻫﻮ )أن ﻧﻘﺪم ﻋﻨﻪ ﺻﻮرة ﺗﻐﺎﻳﺮ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة:
ﻫﻮ أن )ﻧﻘﻠﺐ( ﺻﻮرﺗﻪ ،ﻓﺎﻟﺤﺲ ﻓﻨﻴﺎ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء ﻻ ﻳﺒﺪأ إﻻ ﺑﻨﺸﻮء ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ واﻗﻌﻬﺎ
اﻟﻈﺎﻫﺮ( ،90وﺗﺤﺪد اﻹﻳﺤﺎءات اﻟﺤﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮر )درﺟﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻓﻨﺸﻌﺮ ﺑﺤﺎﻟﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﺘﻄﻮر
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اﻟﺤﻨﻮش

اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺼﻮر ،ﻳﺘﺒﻊ ﺧﻴﻄًﺎ ﻣﺘﺼﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻲ ،ﻓﻨﺸﻌﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻌﻨﻰ ،واﻟﺨﻴﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻲ ﻷن
اﻟﺼﻮر ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺈﺗﻘﺎن  ...وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺠﺮﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻷن ﺻﻮرة واﺣﺪة ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻧﻘﻴﻀﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻓﻘﻂ
ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﺑﺸﻲء داﺧﻞ اﻟﻌﻘﻞ ،أو ﺑﻔﻜﺮة ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻌﻘﻞ  ...وإن اﻓﺘﻘﺮت اﻟﻘﺼﻴﺪة إﻟﻰ
ﺧﻴﻂ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﻫﻮ )ﻓﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻨﺎ( ﻓﺼﻮر ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﺳﺘﻜﻮن
ﻣﻬﻤﺸﺔ ،وﻓﻮﺿﻮﻳﺔ ،وﺻﻌﺒﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺻﻮرﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ(.91
ﺑﻬﺬه اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﺼﻮرة ﻳﻨﺒﺜﻖ دور اﻟﻼوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻐﺰى وﺻﻮﻟًﺎ
إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ أو ذاك ،وﻫﺬا ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎد
اﻟﻤﺤﺪﺛﻮ ن اﻟﺬﻳﻦ )ﺟﺎؤوا ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮﻳﺎت )ﻓﺮوﻳﺪ( ﻣﻴﻼ واﺿﺤﺎ ،ﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﺻﻮرة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻛﺸﻔًﺎ
ﻟﻼوﻋﻲ( 92وﺗﺠﻠﻴﺎ ﻷﻓﻜﺎر اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺎﻃﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ إن ﻛﺎن )ﻳﺒﺪو ﻓﺎﻋﻼ وﺣﺎﻓﻈًﺎ
ﻟﻸﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺎﻃﻦ ،ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮدع ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود ﻟﻠﺨﺒﺮات
واﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت(.93
ـ ـ ﻣﺠﺎزﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ :ﻳﻘﺘﻀﻲ إدراك ﻣﺠﺎزﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺒﻄﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،ﻓﻮﺟﻮد وﺟﻬﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻟﺬات اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ ،ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺤﺮك
ﺑﻤﺴﺎرﻳﻦ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎز ـــ ﺣﺴﺐ أﺳﺮار اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ـــ )ﻳﻘﻊ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻻ ﻳﻌﺮى ﻣﻌﻪ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻷﺻﻞ( 94وإن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎز ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎ )ﻓﻮﻧﺘﺎﻧﻲ(
)ذات دﻻﻟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ،وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻳﺤﻮل دون اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ( 95ﻓﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل )ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻇﺎﻫﺮا ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﻠﻔﻆ ،وﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎﻃﻨًﺎ ،ﻳﺮﻳﺪه اﻟﻤﺘﺤﺪث ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﺎ
ﻛﺎﻹﻳﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﻘﻮل أو ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺔ ،واﻹ ﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻛﺎﻟﺨﺪﻳﻌﺔ ،واﻟﺤﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺪو،
أو ﻟﻠﺴﺘﺮ ،واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،ﻛﺎﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﻤﺮأة وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ،واﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ،أو ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺒﻴﺢ
ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﺤﺴﻦ ،وﻋﻦ اﻟﻨﺠﺲ ﺑﺎﻟﻄﺎﻫﺮ ،وﻋﻦ اﻟﻔﺤﺶ ﺑﺎﻟﻌﻔﺎف ،وﻋﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺑﺎﻟﺴﻬﻞ(.96
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻻ ﺗﺒﺪأ إﻻ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء )اﻟﺸﻔﺮة اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﺬﻟﻚ
اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻤﺠﺎزﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ  ...وﻷن ﻟﺪﻳﻨﺎ أﻓﻜﺎرا أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ أن
ﻧﺒﺴﻂ دﻻﻻت اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻲ(.97
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أدوات اﻹﻇﻬﺎر وآﻟﻴﺎت اﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ

ـ دﻻﻟﻴﺔ اﻹﺷﺎرة :ﺗﺤﻤﻞ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ )ﺑﻼﻏﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺮﻣﻰ وﻓﺮط اﻟﻤﻘﺪرة،
وﻟﻴﺲ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻬﺎ إﻻ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺒﺮز واﻟﺤﺎذق اﻟﻤﺎﻫﺮ ،وﻫﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻟﻤﺤﺔ داﻟﺔ
واﺧﺘﺼﺎر ،وﺗﻠﻮﻳﺢ ،ﻳﻌﺮف ﻣﺠﻤﻼ وﻣﻌﻨﺎه ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻈﻪ(

98

ﻛﻮﻧﻬﺎ )ﻟﻔﻈًﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ

ﺧﻔﻴﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﺢ اﻟﻜﻼم واﻟﻨﺜﺮ واﻟﻨﻈﺎم( ،99وﻗﺪ ﻣﻴﺰ )اﺑﻦ رﺷﻴﻖ( أﻧﻮاع ﻫﺬه اﻹﺷﺎرة ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ
وﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻛـ ـ ـ )اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻹﻳﻤﺎء واﻟﺘﻌﺮﻳﺾ واﻟﺘﻠﻮﻳﺢ واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﺮﻣﺰ واﻟﻠﻤﺤﺔ واﻟﻠﻐﺰ
واﻟﻠﺤﻦ واﻟﺘﻌﻤﻴﺔ واﻟﺤﺬف واﻟﺘﻮرﻳﺔ(.100
وﺗﺘﻨﺎﺳﻞ ﻣﻦ دﻻﻟﻴﺔ اﻹﺷﺎرة أﻳﻀﺎ )ﻟﻐﺔ( ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ رﺳﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ
اﻟﺮﻣﻮز ،واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻹﺷﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻟﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ) ،أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﻋﺪة
أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ،ﻓﻜﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻮاس ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻟﻐﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻢ ،وﻟﻐﺔ
اﻟﻠﻤﺲ ،وﻟﻐﺔ اﻟﺒﺼﺮ ،وﻟﻐﺔ اﻟﺴﻤﻊ ...ﻓﻌﻄﺮ ﻳﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻮب أو ﻣﻨﺪﻳﻞ أﺣﻤﺮ أو أﺧﻀﺮ ﻳﻄﻞّ ﻣﻦ
ﺟﻴﺐ ﺳﺘﺮة أو ﺿﻐﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ ﻳﻄﻮل أﻣﺪﻫﺎ ﻗﻠﻴﻼ أو ﻛﺜﻴﺮا  ،ﻛﻞّ ﻫﺬه ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ
 101(...ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ رﻣﺰ ﻳﺪرك ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ،وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ذﻫﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻹﺷﺎرة ﻫﻲ )اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺸﻲء ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ
اﻟﻨﻄﻖ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺮادف اﻟﻨﻄﻖ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻰ  ...وأن ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﺎن ﻛﺜﻴﺮة ﺑﻜﻼم ﻗﻠﻴﻞ
ﻳﺸﺒﻪ اﻹﺷﺎرة ﺑﺎﻟﻴﺪ ،ﻳﺸﻴﺮ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ أﺷﻴﺎء ﻟﻮ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺣﺘﺎج إﻟﻰ أﻟﻔﺎظ ﻛﺜﻴﺮة  ...وإﺷﺎرة
اﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻜﻼم ،وﻟﻜﻦ ﺑﻨﻮع ﺗﺄﻣﻞ وﺿﺮب ﺗﻔﻜّﺮ .102(...
ـ ﺑﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ :إن اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﻏﻮرا ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺮي اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻳﺤﻴﻞ ﻣﺠﺮى
اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ ،واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﺋﻞ
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻹﺷﺎرات اﻟﺨﻄﻴﺔ ،ﻓَــ )ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء أﺷﻴﺎءٌ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻻ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﻟﺼﻔﺔ(

103

وﻫﻨﺎك

)ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺤﺴﻪ اﻟﻨﻮاﻇﺮ ،وﺑﺎﻃﻦ ﺗﺤﺼﻠّﻪ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ(.104
وﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻏﻮرا وﺑﻌﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻠﻲ ،داﺋﺮة ﻋﻠﻰ )اﻟﺤﺪس( اﻟﺬي
ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺴﺐ )ﻫﻨﺮي ﺑﺮﻏﺴﺒﻮن( )ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻌﺮﻓﺎن اﻟﻐﺮﻳﺰة ،ﻳﻨﻘﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﺑﺎﻃﻦ
اﻟﺸﻲء وﻳﻄﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻔﺮدة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻄﻠﻌﻨﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺸﻲء (...

105

وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ إﻃﻼع اﻟﻨﻔﺲ

اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ )ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﺲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،أو اﻟﺤﺲ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻦ ﺻﻮر ﺣﺴﻴﺔ ،أو ﻧﻔﺴﻴﺔ ،أو ﻋﻠﻰ
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اﻟﺤﻨﻮش

ﻛﺸﻒ اﻟﺬﻫﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﻮﺣﻲ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎس ،وﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮاء ،أو
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة .106(...
ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ،ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮرﻳﺔ ،ﻛﺎﻟﺒﻴﺎض واﻟﻔﺮاغ وﻋﻼﻣﺎت
اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ واﻟﺨﻂ واﻟﺮﺳﻮم وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺑﺆرة اﻟﻘﺼﺪ ،دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻷﻟﻔﺎظ
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺠﺎزﻳﺔ ،واﻟﺼﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔٍ ﺟﺪﻳﺪة وﻟﺴﺎن آﺧﺮ ﻧﺎﻃﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ودال ﻋﻠﻰ اﻹﺿﻤﺎر ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر )أن اﻟﻜﻼم أﺻﻮاتٌ ﻣﺤﻠّﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎع ﻣﺤﻞ اﻟﻨﻮاﻇﺮ ﻣﻦ
اﻷﺑﺼﺎر(.107
وإن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن )اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻌﻠﻢ وﺻﻔﺎء اﻟﺬﻫﻦ ،ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد أرﺑﻌﺔ
ﻣﻮاﺿﻊ :اﻷول وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ إﻓﻬﺎم اﻟﻤﺘﺼﻮرﻳﻦ ﻟﻬﺎ ،واﻟﺜﺎﻟﺚ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﺗﺪلّ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﺮاﺑﻊ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻂ اﻟﺬي ﻫﻮ أﺷﻜﺎل ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﺑﻬﺎ
ﻋﻨﻪ( .108وﺑﻤﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﻞ وﺳﺎﺋﻞ )ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ،ﻓﻠﺪﻳﻪ اﻹﺷﺎرة واﻟﺼﻮت ﺛﻢ ﺧﻠﻖ
اﻟﺼﻮرة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  ...وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ اﻷﻓﻜﺎر ،ﻻ اﻷﺻﻮات وﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻼم ،وﺗﺼﻮر ﻟﻐﺔ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻻ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم( ،109وﻳﺴﺘﻌﺎن ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻟﻬﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ
اﻟﺘﻔ ﻜﻴﺮ ،ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت أو ﺑﺪاﺋﻞ ﺗﻮازي ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ اﻟﻮﺟﻪ وإﺷﺎرات اﻟﻴﺪ واﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻌﺒﻴﺮي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓ ﻘﺪ ﺧﺎض ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻏﻤﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻘﺼﺎﺋﺪه ،ﺗﻜﺴﺮ
رﺗﺎﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺄﻟﻮف ،وﺗﻜﻔﻞ اﻟﻔﺮادة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻟﺪﻳﻪ ﺳﺒﻼ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وإﺿﺎﻓﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ أو ﻣﻄﺮوﻗﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ذﻟﻚ أن اﻟﺸﻲء )ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪﻧﻪ أﻏﺮب وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن أﻏﺮب ﻛﺎن أﺑﻌﺪ
ﻓﻲ اﻟﻮﻫﻢ ،وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن أﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻫﻢ ﻛﺎن أﻃﺮف ،وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن أﻃﺮف ﻛﺎن أﻋﺠﺐ ،وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن أﻋﺠﺐ
ﻛﺎن أﺑﺪع(.110
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ،ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺼﺮ )اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ( ﻓﻲ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻪ،
ﺑﺘﺒﻴﻦ ﻃﺮق وﻗﻮع اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ،وﺗﺒﻴﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻹدراﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻒ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرئ أو اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وﻫﻲ
)إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺄن ﻳﺘﺼﻮ ر ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻦ ﺷﻲء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻜﺮ وﺧﻄﺮات اﻟﺒﺎل ،أو ﺑﺄن ﺗﺸﺎﻫﺪ ﺷﻴﺌﺎ
ﻓﺘﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ ،أو ﺑﺄن ﻳﺤﺎﻛﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﻲء ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ ﻧﺤﺘﻲ أو ﺧﻄﻲ أو ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﺠﺮى ذﻟﻚ ،أو
ﻳﺤﺎﻛﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻮﺗﻪ ،أو ﻓﻌﻠﻪ ،أو ﻫﻴﺄﺗﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻮت ،أو ﻓﻌﻞ ،أو ﻫﻴﺄة ،أو ﺑﺄن ﻳﺤﺎﻛﻰ
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ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﻘﻮل ﻣﺨﻴﻠﺔ ﻟﻬﺎ ،أو ﺑﺄن ﻳﻮﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻂ ﺗﺪلّ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺨﻴﻞ ،أو ﺑﺄن ﺗﻔﻬﻢ
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة(.111
ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﺷﻜّﻠﺖ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺷﻐﻠﺖ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻼزم اﻟﻘﺴﺮي
واﻟﻈﺎﻫﺮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل وﻋﺪم اﺣﺘﻜﺎر ﻫﺬه اﻟﻤﻼزﻣﺔ ،ﻟﺬا ﻓﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
)اﻹﻇﻬﺎر واﻹﺿﻤﺎر( ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺪء ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻷوﻟﻰ ،واﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ واﻹﺑﺎﻧﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ،واﻟﻔﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎك اﻟﻤﻨﻈﻢ،
واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﻗﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﻨﺴﻖ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﺄﻟﻮف ،إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬه
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺟﻤﺎﻟﻴﺎ وﻓﻨﻴﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ ،أﻳﻀﺎ .وﻛﻞّ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺎت ﻣﺎ أﺑﺼﺮت اﻟﻨﻮر إﻻ
ﺣﻴﻨﻤﺎ دﺧﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻹﺿﻤﺎر وﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﺨﻔﻲ ﺑﺄدوات ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ،رﻓﺪت ﻣﺴﻴﺮة اﻹﺑﺪاع وﺿﺨﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺘﻌﺪدﻳﺔ ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ﺑﻬﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺔ
اﻟﺤﺴﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪس ،واﻟﻜﺪ اﻟﺬﻫﻨﻲ ،اﻟﻤﻠﺰم ﺑﺎﻟﻘﺎرئ
إﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ أو ﺗﺮﻛﻴﺐ أو ﺷﻜﻞ اﻋﺘﻤﺪه اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻹﺿﻤﺎر.
ﺑﻬﺬا ،ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺧﻄﻮات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻲ اﻗﺘﻔﻰ أﺛﺮﻫﺎ ﺷﻌﺮاء اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ
رﺳﻢ ﺻﻮر اﻹﺿﻤﺎر ،ﻛﺎن ﻟﻠﻌﺮب ﻓﻴﻬﺎ دور ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻬﻢ ،ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎرات اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ؛
ﺑﻞ ﺗﺠﺎوز اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ذات اﻷداء اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎز اﻟﻠﻔﻈﻲ واﻟﺘﺠﺮد
اﻟﺤﺴﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﻋﻼم اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﻘﺪ ،ﻛﺎﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ واﻟﺠﺎﺣﻆ واﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪا.
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Anwar Al-Hanoush and Mohammad Al-Qudah, Arabic
Department, The University of Jordan, Amman, Jordan.

Language

Abstract
Being conscious about the places of concealment and asking for concealing
the meaning away from publicity and disclosure is an aim, ambition, and
endeavor that the writer or artist relies on to achieve uniqueness and
exceptionality in expression. This may ensure that the reader will not escape the
grip of the text, seeking for an implicit, hidden meaning which has nothing to do
with the obvious meaning whether this implicit meaning relates to a word,
signal, and symbol or through writing, space, or punctuation and this ensures a
special literary achievement which is based on terse style and aesthetic meaning
rather than banal style and meaning.
Therefore, this study demonstrates a clear conception of the dimensions in
which the meaning is formed ranging between the obvious craftiness and the
logical circle of sequence which is based on elaborate composition of words and
on close relations to reality that does not need intense, logical recourse in
research and inquiry. The second phase is liberating from all templates of the
word and its literal meaning through organized deconstructing of structures and
relations. This study attempts to follow the movement of the meaning through a
conscious, profound intellectual journey, emphasizing that the meaning is not
restricted to words but there are lanes and ways that lead to the purpose of the
meaning along with the clarification of the aesthetics, psychological, social and
political purposes that meaning withholds.
Keywords: The Display and Concealment, The Invisibility of the Indication,
The Duality of the Pronunciation and Meaning, The Clarity and Mystery,
The Arab’s Ways of Concealment.
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 /4أوﻟﻤﺎن ،ﺳﺘﻴﻔﻦ ،دور اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺮ /ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،ص.31
 /5ﻋﻠﻮش ،ﺳﻌﻴﺪ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ط،(1985)،1
ص.197
 /6ﻓﻨﺪرﻳﺲ ،ﺟﻮزﻳﻒ( ،اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺮ /ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺪواﺧﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ،(2014)،،ص.195
 /7أدوﻧﻴﺲ ،أﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ،ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻵداب ،ط ،(1958) ،1ص.14
 /8اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ،ﻃﺮاد ،ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،أزﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،(1998) ،ص.49
 /9ﻛﻮﻫﻴﻦ ،ﺟﻮن ،ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﺗﺮ /أﺣﻤﺪ دروﻳﺶ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،(1986) ،
ص.128
 /10اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ﺗﺢ /ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻴﺪ رﺿﺎ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط،1
) (1988ص.422
 /11اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ ،ﺣﺎزم ،ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء ،ﺗﺢ /ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻮﺟﺔ ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ،
ص.43 +42
 /12ﺗﻮدوروف ،ﺗﺰﻳﻔﺘﻴﺎن( ،اﻷدب واﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﺗﺮ /ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺸﻔﺔ ،ﺣﻠﺐ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﺤﻀﺎري ،ط،1
) ،(1996ص.102
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 /15اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ ،ﺣﺎزم ،ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.24 +23
 /16اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .24
 /17اﻟﺠﺎﺣﻆ ،أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﺤﺮ ،ج ،3اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ،ﺗﺢ /ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻄﺒﻌﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ط (1998) 7ص.76
 /18اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.75
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 /19اﻵﻣﺪي ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،اﻹﺣﻜﺎم ﻓﻲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم ،ﺗﺢ /ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻔﻴﻔﻲ ،ج ،1اﻟﺮﻳﺎض دار
اﻟﺼﻤﻴﻌﻲ ،ط ،(2003) ،1ص.32 +30
 /20أدوﻧﻴﺲ ،ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪ ،اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ واﻟﺴﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﺴﺎﻗﻲ ،،ط ،3ص.88
 /21ﻋﻠﻮش ،ﺳﻌﻴﺪ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ط(1985) ،1
ص.50
 /22اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن،اﻟﻤﻨﺼﻒ ،ج ،1ﺗﺢ /إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،داﺋﺮة إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث ،ط(1954) ،1
ص.348
 /23ﺳﻌﻴﺪ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ ،دار اﻟﺠﻨﻮب،
)(2004ص.438
 /24اﻟﺰﺑﻴﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ،ج ،39ﺗﺢ /ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ص.58
 /25اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.58
 /26اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻤﺰﻫﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ج ،1ﺗﺢ /ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﻤﻮﻟﻰ ،ﺑﻴﺮوت،
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ص.41
 /27ﺗﻮدوروف ،ﺗﺴﻔﻴﺘﻴﺎن ،ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻘﺪ ،ﺗﺮ /ﺳﺎﻣﻲ ﺳﻮﻳﺪان ،ﺑﻐﺪاد ،داﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ط،(1986) ،2
ص.88
 /28اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺎﻣﺪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ،اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺪﻻﻟﺔ دراﺳﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار ﻏﺮﻳﺐ،
) ،(2002ص.17
 /29اﺑﻦ ﻓﺎرس ،أﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.471
 /30اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺗﺢ /ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ،ﺑﻴﺮوت ،دار ﺻﺎدر،
ص.527
 /31ﺣﺴﺎن ،ﺗﻤﺎم ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ (1994) ،ص.337
 /32ﺑﻮﻗﺮة ،ﻧﻌﻤﺎن ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ﻋﻤﺎن ،ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ط ،2009 ،1ص.137
 /33ﺣﺴﺎن ،ﺗﻤﺎم ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.372
 /34اﻟﺸﻴﺪي ،ﻓﺎﻃﻤﺔ) ،اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ( ،دﻣﺸﻖ ،دار ﻧﻴﻨﻮى ) ،(2001ص.25
 /35ﺣﺴﺎن ،ﺗﻤﺎم ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.372
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أدوات اﻹﻇﻬﺎر وآﻟﻴﺎت اﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ

 /36ﻓﻨﺪرﻳﺲ ،ﺟﻮن ،،اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺮ /ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺪواﺧﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ،(2014) ،ص.231
 /37أوﻟﻤﺎن ،ﺳﺘﻴﻔﻦ ،دور اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.61
 /38اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.58 +57
 /39اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.428
 /40اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ،ﺗﺢ /ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺎﺗﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط ،2ص.17
 /41اﻟﻘﺼﺒﺠﻲ ،ﻋﺼﺎم ،أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﺣﻠﺐ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ،(1996) ،ص.76
 /42اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي ،أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻹﻣﺘﺎع واﻟﻤﺆاﻧﺴﺔ ،ج ،2ﻣﺮ /ﻫﻴﺜﻢ اﻟﻄﻌﻴﻤﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،
) ،(2011ص.255
 /43اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.255
 /44ﻓﻨﺪرﻳﺲ ،ﺟﻮزﻳﻒ ،(2014) ،اﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.193
 /45ﺑﻦ ﻓﺎرس ،أﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ج ،3ﺗﺢ /ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ص.371
 /46اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.492
 /47اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ ،ﺣﺎزم ،ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.29
 /48اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،(1988) ،ص.420
 /49اﻟﺒﻴﻬﻴﻘﻲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ واﻟﻤﺴﺎوئ ،ﺑﻴﺮوت ،دار ﺻﺎدر ،ص.427
 /50ﻓﻨﺪرﻳﺲ ،ﺟﻮزﻳﻒ ،اﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.235
 /51اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.23
 /52اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ( ،دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(1988) ،ص.203
 /53اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(1988) ،ص .203
 /54رﻳﺘﺸﺎردز وأوﻏﺪن ،ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺗﺮ /ﻛﻴﺎن أﺣﻤﺪ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ص.313
 /55اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.285
 /56أدوﻧﻴﺲ ،ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪ ،اﻟﺒﺪاﻳﺎت ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻵداب ،ط ،(1989) ،1ص.178
 /57ﺣﺴﺎن ،ﺗﻤﺎم ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.350
 /58اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.285
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 /59ﺣﺴﺎن ،ﺗﻤﺎم ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.19
 /60ﻓﻨﺪرﻳﺲ ،ﺟﻮزﻳﻒ ،اﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.180
 /61أوﻟﻤﺎن ،ﺳﺘﻴﻔﻦ ،دور اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.195
 /62أﺑﻮ دﻳﺐ ،ﻛﻤﺎل ،ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ط ،(1987) ،1ص.19
 /63ﻓﻠﻔﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪو ،اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺸﻌﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،(2013) ،
ص.13
 /64ﻣﻄﺮ ،أﻣﻴﺮة ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻤﺎل وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﻦ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،(2013)،ص.16
 /65اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.13
 /66اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ،إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،ج  ،4ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ص.315
 /67اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ ،ج ،2ﺗﺢ /أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻮﻓﻲ،
ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﺔ ،ط ،2اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،ص.268
 /68ﻣﻄﺮ ،أﻣﻴﺮة ،(2013) ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻤﺎل وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﻦ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.11
 /69اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.139
 /70اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.139
 /71اﻟﻤﺴﺪي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم" ،ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ"،(2008) ،
ص.Mohamed edrabeea. Net/ library/pdf ،171+169
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).(1954
ﺣﺴﺎن ،ﺗﻤﺎم ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.(1994) ،
اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ،اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ،ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط.(1982) ،1
أﺑﻮ دﻳﺐ ،ﻛﻤﺎل ،ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺨﻔﺎء واﻟﺘﺠﻠﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ،ط.(1979) ،1
أﺑﻮ دﻳﺐ ،ﻛﻤﺎل ،ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ط.(1987) ،1
اﻟﺰﺑﻴﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ،ج ،39ﺗﺢ /ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﺳﻌﻴﺪ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ ،دار اﻟﺠﻨﻮب.(2004) ،
اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺎﻣﺪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ،اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺪﻻﻟﺔ دراﺳﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار ﻏﺮﻳﺐ،
).(2002
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻤﺰﻫﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ج ،1ﺗﺢ /ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﻤﻮﻟﻰ ،ﺑﻴﺮوت،
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.
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اﻟﺸﻴﺪي ،ﻓﺎﻃﻤﺔ) ،اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ( ،دﻣﺸﻖ ،دار ﻧﻴﻨﻮى ).(2001
ﺻﻠﻴﺒﺎ ،ﺟﻤﻴﻞ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،ج ،1ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.(1982) ،
اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ،ﺗﺢ /ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺎﺗﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط.2
ﻋﻠﻮش ،ﺳﻌﻴﺪ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ط،1
).(1985
ﻋﻠﻮش ،ﺳﻌﻴﺪ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ط،1
).(1985
ﻋﻤﺮ ،أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ،ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ط.(1985) ،1
ﻋﻴﺪ ،رﺟﺎء ،ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف.(1988) ،
اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ،إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،ج  ،4ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻔﻜﺮ.
اﻟﻔﺎﺧﻮري ،ﺣﻨّﺎ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﺠﻴﻞ.(1986) ،
اﺑﻦ ﻓﺎرس ،أﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ج ،3ﺗﺢ /ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻔﻜﺮ.
ﻓﻠﻔﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪو ،اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺸﻌﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب.(2013) ،
اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ ،ﺣﺎزم ،ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء ،ﺗﺢ /ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻮﺟﺔ ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ.
اﻟﻘﺼﺒﺠﻲ ،ﻋﺼﺎم ،أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﺣﻠﺐ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ.(1996) ،
اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ،اﺑﻦ رﺷﻴﻖ ،اﻟﻌﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ ،ج ،1ﺗﺢ /ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ﺳﻮرﻳﺎ
).(1981
اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ،ﻃﺮاد ،ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،أزﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.(1998) ،
اﻟﻜﻔﻮي ،أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ،اﻟﻜﻠﻴﺎت ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ط.(1998) ،2
اﻟﻤﺴﺪي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم" ،ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ"Mohamed (2008) ،
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أدوات اﻹﻇﻬﺎر وآﻟﻴﺎت اﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ

ﻣﻄﺮ ،أﻣﻴﺮة ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻤﺎل وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﻦ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.(2013) ،
ﻣﻄﻠﻮب ،أﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ،ج ،1ﺑﻴﺮوت ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻮﻋﺎت ،ط،1
).(2006
اﻟﻤﻌﺘﻮق ،أﺣﻤﺪ ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط.(2007) ،1
ﻣﻨﺼﻮر ،ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻌﻘﻞ ،ﻋﻤﺎن ،دار ﻓﻀﺎءات ،ط.(2008) ،1
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺗﺢ /ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ،ﺑﻴﺮوت ،دار
ﺻﺎدر.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:
أوﻟﻤﺎن ،ﺳﺘﻴﻔﻦ ،دور اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺮ /ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب.

ﺗﻮدوروف ،ﺗﺰﻳﻔﺘﻴﺎن ،اﻷدب واﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﺗﺮ /ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺸﻔﺔ ،ﺣﻠﺐ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﺤﻀﺎري ،ط،1
).(1996
ﺗﻮدوروف ،ﺗﺰﻳﻔﺘﻴﺎن ،اﻷدب واﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﺣﻠﺐ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﺤﻀﺎري.(1996) ،
ﺗﻮدوروﻓﻦ ،ﺗﺴﻔﻴﺘﻴﺎن ،ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻘﺪ ،ﺗﺮ /ﺳﺎﻣﻲ ﺳﻮﻳﺪان ،ﺑﻐﺪاد ،داﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ط،2
).(1986
دي ﺳﻮﺳﻴﺮ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم ،ﺗﺮ /ﻳﻮﺋﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺰﻳﺰ ،ﺑﻐﺪاد ،دار آﻓﺎق ﻋﺮﺑﻴﺔ ).(1985
دي ﻟﻮﻳﺲ ،ﺳﻴﺴﻞ ،اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﺗﺮ /أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ ،ﻣﺮ /ﻋﻨﺎد ﻏﺰوان ،ﺑﻐﺪاد ،ﻣﻨﺸﻮرات
وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.(1982) ،
رﻳﺘﺸﺎردز وأوﻏﺪن ،ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺗﺮ /ﻛﻴﺎن أﺣﻤﺪ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ.
رﻳﻜﻮر ،ﺑﻮل ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،اﻟﺨﻄﺎب وﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺗﺮ /ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ،اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ.(2009) ،
ﻓﻨﺪرﻳﺲ ،ﺟﻮزﻳﻒ ،اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺮ /ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺪواﺧﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ.(2014) ،
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ﻓﻮﻛﻮ ،ﻣﻴﺸﺎل ،ﺣﻔﺮﻳﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺗﺮ /ﺳﺎﻟﻢ ﻳﻔﻮت ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط،2
).(1987
ﻛﻮﻫﻴﻦ ،ﺟﻮن ،ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﺗﺮ /أﺣﻤﺪ دروﻳﺶ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
).(1986
ﻛﻴﺮﻳﺮات ،ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ ،اﻟﻤﻀﻤﺮ ،ﺗﺮ /رﻳﺘﺎ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ط.(2008) ،1
ﻻﻳﻨﺰ ،ﺟﻮن ،اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺴﻴﺎق ،ﺗﺮ /ﻋﺒﺎس اﻟﻮﻫﺎب ،ﺑﻐﺪاد ،دار اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.(1987) ،
ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن ،روﻣﺎن ،ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﺗﺮ /ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻟﻲ ،ﻣﺒﺎرك ﺣﻨﻮن ،اﻟﻤﻐﺮب ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل،
).(1988
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